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Chapter one gives a brief introduction into the concepts “individuality and relatedness” and “personal 
meaning”. The main research questions of this thesis are presented as well as the reasoning for the 
chosen methodology. Furthermore, the SELE-instrument (a sentence completion instrument), the 
related coding approach as well as samples and data collection are introduced. Finally, an overview of 
the book chapters is given.
Chapter 1 
Introduction
1.1 Individuality and relatedness
Individuality and relatedness are two comprehensive orientations during the whole 
life course. They can be seen as life long developmental tasks which are associated 
with various psychological modes and processes. According to Schneewind (1994), 
orientations of individuality and relatedness have a motivational basis, are closely 
connected with emotions, are supported by corresponding beliefs and are expressed 
in concrete behavior. Every person has to balance wishes for control, agency and 
uniqueness with desires for relatedness and intimacy. This process takes place in all 
phases of the life course; personal as well as environmental characteristics influence 
the search for an appropriate balance.
Our knowledge about the basic orientations of individuality and relatedness 
concerning the second half of life is rather limited. Some developmental theories 
assume an incline of individuality during middle and late adulthood (for example 
Erikson, 1973; Buhler, 1933; Jung, 1972; for an overview see Sugarman, 1986) and 
stability with regard to relatedness (Baumeister & Leary, 1995). Nevertheless, direct 
theoretical as well as empirical considerations regarding orientations of individuality 
and relatedness in the second half of life are scarce.
Research activities with regard to individuality and relatedness may be fruitful on 
account of aging societies and also as contribution to the life span perspective of
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developmental psychology. As psychogerontologists we investigate the 
psychological aspects of growing older in order to built an appropriate repertoire of 
theoretical knowledge for the growing group of elderly women and men. Research 
efforts should provide differentiated (intervention-) knowledge about the second half 
of life as is already gained for other phases of life, for example for childhood and 
adolescence. Changes and development in basic orientations belong to this body of 
knowledge. Due to the fact that so little is known about individuality and relatedness 
in the second half of life, this thesis is an examination with regard to the importance 
and contents of these orientations. In addition to the focus on age differences during 
the second half of life, emphasis lies on differences and similarities between men and 
women as well as on national differences with regard to individuality and 
relatedness. Furthermore, the cross-national comparison realized in this thesis shed a 
light on the topic of cultural variability of aging.
Due to the lack of empirical and theoretical knowledge regarding the second half 
of life regarding individuality and relatedness, it is important to investigate the 
concept close to the experiences of men and women. Therefore we apply the 
perspective of personal meaning construction (Dittmann-Kohli, 1995a). In this 
perspective and its methodology we are able to focus on the subjective view of 
people in the second half of life in order to investigate which role orientations of 
individuality and relatedness play in the meaning adults give to their own lives.
1.2 The construction of personal meaning
In the research program "Personal meaning in the second half of life" in the 
department of psychogerontology (Prof. Dr. Dittmann-Kohli, KU Nijmegen) we 
work with the theoretical framework of the "Personal Meaning System". The 
personal meaning system (PMS) is conceptualized as an affect-laden network of 
cognitions, which represents positively and negatively valued aspects of self and life. 
In comparison with the term self-concept, which is often used to describe 
(exclusively) the psychological characteristics of a person, the framework of the PMS 
extends this view: it includes cognitions of the body, activities, the social and 
material environment as well as the life-course.
The PMS supports the interpretation of individual experiences by offering a 
network of personal meanings; new information can be interpreted in an appropriate 
and coherent way. It functions as a subjective theory about self and life, which can 
impede or facilitate the search for meaning and fulfillment. Since the PMS represents 
important personal goals and ambitions, it has an impact on both short- and long­
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term decisions (Dittmann-Kohli, 1995a).
We assume that different factors influence the development and adaptation of the 
personal meaning system during the life span. Changes in personal or social 
structures will stimulate an adaptation of the PMS. In addition, cultural attitudes and 
values as well as the historical and political environment influences personal 
meaning by offering models of life. The construction of meaning, therefore, is not just 
an individual, but also a socio-cultural process (Dittmann-Kohli & Westerhof, 2000; 
Dittmann-Kohli, Bode, & Westerhof, 2001; Westerhof, Dittmann-Kohli, & Bode, in 
press).
This general conceptualization of the PMS stimulates questions concerning the 
construction of personal meaning with regard to individuality and relatedness: In 
which way does the social environment become part of personal meaning? How 
important are psychological as well as social aspects in the construction of personal 
meaning? How does the meaning of individuality and relatedness change during the 
life span? In which way are socio-cultural structures related to orientations of 
individuality and relatedness?
The studies presented in this thesis answer these questions by addressing the 
following five main points:
la.Which contents are associated with orientations of individuality and 
relatedness in the second half of life?
lb. How central are orientations of individuality and relatedness to the 
construction of meaning in the second half of life?
2. Do age groups in the second half of life differ with regard to orientations of 
individuality and relatedness?
3. Do adults from the Netherlands, East- and West-Germany in the second half 
of life differ with regard to orientations of individuality and relatedness?
4. Do men and women in the second half of life differ with regard to 
orientations of individuality and relatedness?
We see personal meaning with regard to individuality and relatedness as 
manifestation of a person's basic orientations. The interaction of these orientations 
with situational and personal characteristics determines the degree of importance 
("centrality") as well as the meaning ("contents") of individuality and relatedness for 
an individual. The term "content" refers to the meaning associated with individuality 
and relatedness, "centrality" describes the quantitative importance of the concepts 
under investigation. In order to obtain systematic knowledge about changes during 
the second half of life, age group differences in the centrality and content of
11
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individuality and relatedness will be studied. The association of personal meaning 
construction with socio-cultural structures will be examined by focusing on cross­
national as well as gender differences. Moreover the age group comparisons, 
considered from a cohort perspective, throw light on the socio-cultural influences on 
construction of personal meaning.
1.3 Concepts similar to individuality and relatedness
As stated before, knowledge on orientations of individuality and relatedness in the 
second half of life is scarcely available. Nevertheless, similar concepts and paradigms 
exist in social sciences which are in one way or another associated with orientations 
of individuality and relatedness. They will be introduced in this section. The 
similarity of the approaches lies in the fact that they deal with an orientation which is 
centered round the person and with an orientation which emphasizes the 
connectedness of the person with the social context. In addition to these similarities 
the approaches differ more or less in the meaning and operationalization of 
individuality and relatedness and in the way they are labeled. Therefore it is fruitful 
to clarify the importance and meaning of individuality and relatedness from a 
subjective perspective.
The aim of this section is to show the interest of many disciplines in the social 
sciences regarding individuality and relatedness and furthermore to point to 
questions which remain unanswered by these investigations. In many of these 
approaches individuals are addressed as ageless, the phase in life plays a subordinate 
role. If a life span perspective is included, it is not applied to the contents associated 
with individuality and relatedness. Furthermore the approaches differ as to whether 
individuality and relatedness are taken as end points of one dimension or as 
independent dimensions.
In personality psychology individuality and relatedness are studied as basic 
motives, which reflect the duality of human experience and represent fundamental 
dynamic principles, often labeled as "agency and communion" (Bakan, 1966; Mc 
Adams, 1988; Hermans & Hermans-Jansen, 1995; Wiggins, 1991). The motive- 
approaches assume that the orientations are central to all human beings and stress 
that they are part of a balance which has to be adapted during life. An alternative 
perspective in personality psychology levels the criticism that western psychology 
conceives the mature personality too much in terms of individuality, autonomy and 
independence (Baumeister & Leary, 1995; Sampson, 1988; from a gender perspective 
Guisinger & Blatt, 1994).
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Social psychologists see other persons and the relationships with them as an 
important part of the self. They describe a process of broadening the self, which is 
called "including others in the self" (Aron, Aron, Tudor & Nelson, 1991; Ashmore & 
Ogilvie, 1992). Experimental studies show that increasing commitment to a 
relationship results in strengthening of cognitive "self-in-relationship" represen­
tations (Agnew, van Lange, Rusbult & Langston, 1998). In other words, the person 
experiences her/himself more as part of a self-partner-collective and less as an 
individual.
In attachment theories (Bowlby, 1969; Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978) it 
becomes clear that the quality of attachment and relatedness is strongly connected 
with the development of autonomy and individuality. Children who are attached in 
a secure way to their primary caregivers develop attitudes to explore their 
environment actively and curiously while maintaining a positive relationship. In the 
case of insecure attachment passive-avoidant reactions are very probable.
Also for adulthood, studies on individuality and relatedness conclude that the 
combination of the two orientations is the optimal state for human development 
(Dollinger, Preston, O'Brien & DiLalla, 1996). So far, in life span developmental 
psychology this idea receives little emphasis. With regard to the end states or goals of 
development, Buhler, like Maslow, sees self-actualization and self-fulfillment as the 
pinnacle of development. Erikson's integrated and wise individual also represents an 
orientation of individuality (see also Sugarman, 1986). In reaction to Erikson's 
conceptualization of the life course and Kohlberg's stages of moral development, 
which ultimately focuses on individuation and autonomy too, efforts have been 
made to combine individuality and relatedness to improve these models (Bar-Yam 
Hassan & Bar Yam, 1987; Franz & White, 1985; Gilligan, 1982). In the domain of 
gerontological research, conceptualizations of filial and parental maturity are 
promising with respect to the theoretical integration of individuality and relatedness 
as well as to their practical usefulness (Braeckmans & Marcoen, 1998; Mahieu & 
Marcoen, 1999).
With regard to changes in gender roles, concepts similar to individuality and 
relatedness are also relevant. Gutmann (1987) proposes the idea of a "gender-cross- 
over" after the parental phase: women should (re)discover and express their 
assertiveness and men their social concerns. According to Sinnott (1986) a 
development towards androgyny (a combination of masculine and feminine 
characteristics) may characterize the attitudes and self-concepts of people who adapt 
very well to aging.
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In sociology questions of individuality and relatedness have been studied in a 
different perspective. Current societal changes have been described as 
individualization (e.g., Beck & Beck-Gernsheim, 1994; Felling, Peters & Scheepers, 
2000). Individualization means for example an increase in individual choice and 
freedom, the decline of institutionalization and traditional value-systems at the 
expense of more hedonistic and economic orientations. Furthermore, individuali­
zation is associated with a decline in the sense of belonging to social collectives and is 
moreover defined as a fragmentation of systems of attitudes. One consequence is that 
everyone needs to construct an individual life plan and to answer questions such as: 
How do I want to live? What are my aims? How can I realize my ideas? A 
consequence with reference to orientations of individuality and relatedness might be 
a decrease in intergenerational solidarity. Empirical findings from sociologists in 
Germany and the Netherlands nevertheless disclose high exchange of 
intergenerational support and emotional closeness (Knipscheer, van der Pas & 
Schulze, 1999; Kohli, Kunemund, Motel & Szydlik, 2000). A decrease in 
intergenerational solidarity is at least not at present evident.
In cross-cultural comparisons concepts of individuality and relatedness have been 
studied extensively in terms of "individualism/collectivism", introduced by 
Hofstede (1980). When he compared work-related values in about 40 countries, both 
concepts were defined on a cultural level because they are related to norms and 
values. Individuality and relatedness on the level of self-concepts have also been 
investigated cross-culturally (mostly in widely disparate cultures such as North- 
America and Asia) by Markus and colleagues under the title "independent and 
interdependent self" (Markus & Kitayama, 1991; Markus, Mullally, & Kitayama, 
1997). Both research traditions emphasize group differences, for example that 
Americans are more independent and people from Asia are interdependent. In these 
research traditions the existence of both orientations in one person has not been 
investigated. This is logical since these authors employ a model of cultural influences 
on individual self-construals as well as on internalized norms and values which 
favor a view of stable characteristics of individuals in one cultural region.
Although the studies of Markus and colleagues entail problems regarding 
dimensionality and life span perspective, their self-approach comes close to the aim 
of our investigation. Therefore we use the operationalization of independent and 
interdependent selves as "theory" part in our strategy defining individuality and 
relatedness in a mixture of theory-driven and data-driven processes. In the end we 
will come to the following work-definition of individuality and relatedness:
14
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Personal meaning with regard to individuality emphasizes the personal abilities, 
thoughts and feelings of the person in question and shows the individual as the basic 
unit of experience. The expression of personal qualities and realization of goals 
belongs to an orientation towards individuality. Feelings of autonomy and personal 
control are also important.
Personal meaning from the perspective of relatedness focuses on fitting in with 
and belonging to a dyad or group. People feel and think of themselves as being 
interlinked with one or more others. Moreover, social roles and relationships have a 
central place in the construction of meaning.
1.4 Methodology
In order to study the construction of personal meaning with reference to 
individuality and relatedness the sentence completion instrument SELE (SElbst und 
LEben, Dittmann-Kohli, 1990a, 1990b, 1995a) has been employed in this thesis. In 
research on meaning construction qualitative approaches are seen as the preferable 
method (Rubinstein, 1992; Westerhof, 1994). Researchers do not have to predefine all 
the possible relevant meanings of the concept under investigation. An existing 
instrument to measure independent and interdependent selves, the Self-Construal- 
Scale (Singelis, 1994), has been developed for a student population and is therefore 
not applicable in middle and late adulthood. We have to apply a more explorative 
approach since orientations of individuality and relatedness are neither theoretically 
nor methodologically well enough studied for the second half of life.
Furthermore, it is intended to study the orientations in a sample which allows 
generalizations to the population. Therefore, a representative survey is necessary. In 
order to combine a qualitative approach with a large sample size we decided to use 
the SELE-instrument for the measurement of personal meaning with respect to 
individuality and relatedness. The structuring of self-descriptions by standardizing 
the sentence stems made it possible to study personal meaning in large-scale survey 
research. At the same time, the openness of the method enabled us to study the 




1.5 The empirical studies 
The SELE instrument
The SELE-Instrument (SElbst und LEben; Dittmann-Kohli, 1990a, 1990b, 1995b; 
Dittmann-Kohli & Westerhof, 1997; Bode, Westerhof, & Dittmann-Kohli, 2001a) is 
constructed to collect cognitions having a central position in the Personal Meaning 
System. It is a sentence-completion task consisting of 28 sentence stems (see Table 
1.1) which probe descriptions of self and life in the past, present and future. Subjects 
are asked to complete these sentences in any way which best applies to them. The 
instrument guarantees that the respondents can express their ideas about themselves 
relatively uninfluenced by the ideas of the investigators.
Table 1.1: Inductors of the SELE-Instrument
positive evaluation negative evaluation neutral evaluation
real 1 . I am quite good at... 3. It is difficult for me... 8 . When I thing about
self 4. I am proud that... 5. My weaknesses myself...
6 . Most important for are... 9. Compared to the
me is... 7. It annoys me... past...
13. I feel really good... 19. What’s been 1 0 . I often feel...
26. What I like about bothering me recently 1 2 . I think, that I...
getting older... is...
22. What I don’t like 
about getting older... 
25. I feel rather 
miserable when...
27. When I look at my 
past life, I regret...
16. My body...
2 0 . I have noticed that 
I...
23. In comparison to 
others...
possible 2 . I would like to... 17. I am afraid that I... 11. In the next few
self 14. I intend to... 24. I fear that... years...
18. It would be nice if... 28. When I’m no longer 15. Later, when I am
2 1 . I plan to... capable of doing certain 
things...
r.eldo
The 28 sentence stems can be looked at according to their direction of evaluation 
(see Table 1.1). In most of the cases the direction is obvious. The inductors which 
appeal to weaknesses, fears, worries or regrets have a negative evaluation. Positive 
sentence stems induce pride, intentions, wishes and judgements of importance. There 
are also neutral inductors, here the direction of evaluation is open. For example the 
inductor 'When I think about myself ...' can be completed in a positive or negative 
way. The other classification mark for the inductors is the difference between "real 
selves" and "possible selves". This distinction is derived from Markus & Nurius 
(1986). The "real self" contains relevant facts about the person. It is important to 
realize that facts do not mean data in an objective sense, but things persons believe to
16
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be true about themselves, thus subjectively true facts. The "possible selves" contain 
aspects of the future perspective of participants. They may refer to concrete plans 
and intentions as well as to expectations, wishes and fears. The common factor 
concerning the "possible selves" is that the person in question sees them as possible 
modes of being for themselves. The SELE has been tested and employed in the 
Netherlands as well as in Germany (see for example Dittmann-Kohli, 1995a, 1995b; 
Dittmann-Kohli, Bode & Westerhof, 2001; Katzko, Steverink, Dittmann-Kohli & 
Herrera, 1998; Timmer, 2000; van Selm, 1998). For this study about individuality and 
relatedness inductor 16 ("My body ...") is not used, because it is the only one which 
invites a statement concerning a particular domain.
Coding of self-descriptions
In order to reduce and structure the data, coding schemes for self-descriptions of 
individuality and relatedness in Dutch and German were developed. As mentioned 
before, categories were made by a combination of inductive and deductive processes.
A hierarchical coding was employed, which means that each self-description is 
coded according to two levels. On the general level a statement can contain a 
reference to individuality, relatedness or to none of the two. In the last case it gets the 
coding "residual". If the sentence contains characteristics of individuality or 
relatedness, it is coded on a second level.
The (second level) categories of individuality are:
•  Well-being and relaxation
• Feelings of control
• Achievement and goals
• Independence and assertiveness
• Self-reflection and self-consciousness
• Own projects and activities
The (second level) categories of relatedness are:




• Behavior of other persons
• Joint projects and activities
• Quality of relationship
17
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The advantage of hierarchical coding is the possibility to summarize the data on 
the highest level for quantitative analyses and to deal with the most detailed level for 
qualitative analyses. So the dataset can be used very flexible.
The operationalization, procedure and coding schemes in Dutch and German are 
documented by Bode (1999). The German version is added in Appendix 2. To prove 
the reliability, agreement in using the coding scheme has been tested. Two coders 
independently coded 280 sentence completions (10 per inductor, randomly chosen). 
The intercoderagreement is reported as the percentage agreement between coders 
and by using the Kappa-coefficient of Cohen (1960). This coefficient excludes the 
chance agreement. Its upper limit is 1.00 and its lower limit is - 1.00. A Kappa value 
of .00 means that the agreement is not better than chance agreement.
In 84% of the cases coders agreed on the (13) content categories of the second level. 
The Kappa value is .81. For the first level with three codes (individuality, relatedness, 
residual) the agreement reaches 90%, the Kappa value .83. These values show that 
mistakes mostly take place at the first level. The decision about whether a statement 
belongs to the concepts of individuality, relatedness or residual is more difficult than 
the decision what kind of individuality or relatedness it is. These Kappa values show 
that the coding scheme for individuality and relatedness produce highly reliable 
classifications which provide a good basis for analyses.
Samples and data collection
The data for the empirical studies come from the "German Aging Survey" and the 
"Dutch Aging Survey", both conducted at the Department of Psychogerontology, 
University of Nijmegen. The studies presented in chapter two and three are based on 
the German Aging Survey. Chapter four and five stress the comparison of East- and 
West-Germany and the Netherlands; data from the German and the Dutch Aging 
Survey were used.
The German Aging Survey is a collaborative project between the Department of 
Psychogerontology, Catholic University of Nijmegen (F. Dittmann-Kohli), and the 
Department of Sociology (Research Group on Aging and the Life Course, M. Kohli), 
Free University of Berlin, Germany. The study was financed by the German Federal 
Ministry of Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth. Sample selection and 
data collection were carried out by the Institute for Social Research (INFAS), Bonn, 
Germany. The Dutch Aging Survey is a project of the Department of 
Psychogerontology and was financed by the Faculty of Social Sciences of the 
University of Nijmegen. Additional financial support came from the Centre for
18
Introduction
German Studies, Nijmegen and from the Dutch Ministry of Health, Welfare and 
Sport. Sample selection and data collection were carried out by the Institute of 
Applied Sociology (ITS), Nijmegen, The Netherlands. Both studies were conducted in 
order to study the relations between objective life circumstances and subjective 
conceptions of self and life in present and future generations of elderly people.
The German sample used in this thesis consists of a representative sub-sample of 
the 'German Aging Survey7. The 'German Aging Survey' was carried out in 1996 
with independently living subjects between 40 and 85 years of age who were born in 
Germany and lived in (former) East- or West Germany for the last 40 years. They 
were identified through a random probability sampling of population registers of 290 
cities, and stratified by age, gender, and area of residence. Fifty percent of those 
contacted were willing to participate. The response rate varied according to age 
group (age 40-54: 62%; age 55-69: 56%; age 70-85: 40%), gender (male: 54%; female: 
47%) and region of residence (East: 56%; West: 48%). In addition to general refusals, 
health impairments were the major reasons for not participating in the study, 
particularly, for the older groups. The participants of the Dutch Aging Survey 
(N=925) were also identified through a random probability sampling of Dutch 
municipalities and stratified according to age, gender, and area of residence. Rate of 
participation was 44,1% (age 40-54: 48%, age 55-69: 48%, age 70-85: 37%; no 
significant gender differences in response rate). All subjects were born in the 
Netherlands and have the Dutch nationality. They lived independently at home. The 
sampling took place in 1998.
Both surveys have the same structure. The SELE-instrument was presented as the 
first instrument to prevent influences of the other (domain-specific) instruments. 
Participants completed it autonomously. Only in the case of difficulties with reading 
or writing interviewers were allowed to assist. Secondly, participants got an oral 
interview where mainly sociological data were gathered. Finally, a paper-and-pencil 
questionnaire with mainly psychological instruments was answered by the 
respondents.
1.6 Overview of book chapters
This thesis is written in the framework of two consecutive projects. Chapter two 
comes from the first project "The German Aging Survey". Chapter three, four and 
five were written within the project "Self- and life conceptualizations in Germany 
and the Netherlands in the second half of life".
Chapter two is based on the assumption that important aspects of the self-concept
19
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are neglected by traditional investigations. Concentration on self-esteem, self-efficacy 
and self-enhancement treats the person as autonomous and overemphasizes personal 
attributes. In this chapter it is suggested that more attention should be paid to the 
construction of personal meaning on the basis of social relations. This is 
operationalized by social self-descriptions. The coding scheme for the social self is 
added in Appendix 1. It is part of a differentiated coding scheme which captures all 
sentence completions (Bode, Westerhof, & Dittmann-Kohli, 1998). The analysis of the 
so-called "social self" includes contents of relatedness as well as desires to maintain 
distanciation from other persons. We assume that both themes testify to the way in 
which individuals construct their relationships with others on the continuum of 
"closeness - distance", thus reflecting the tension between the need for independence 
from others and the need for belongingness. It is assumed that both the centrality 
and the special contents of meaning construction in the social domain vary according 
to age, gender, region of socialization, and social network as well as marital status. In 
chapter two the five main research questions will be answered in part, namely 
confined to the social self in East- and West-Germany.
In the further course of this thesis, a linking concept was looked for in order to 
investigate contents of the traditional self-concept (here in the sense of individuality) 
as well as the social self (here described as relatedness). The definition of 
"independent and interdependent selves" (Markus & Kitayama, 1991; Cross & 
Madson, 1997) seemed suitable. Unfortunately, research concerning this concept also 
has some limitations. It is not formulated in a life span perspective, which means that 
it has no differentiation for the second half of life so far. Furthermore, the supposed 
one-dimensionality is questionable. It has been decided to integrate this concept with 
the meaning-giving perspective and to study it further as orientations of 
individuality and relatedness which are seen as manifestations of fundamental 
needs. These orientations are considered to be existing alongside one another and not 
as trait-like dispositions. Chapters three, four and five are written from this 
perspective.
In chapter three people from East- and West-Germany are under investigation. 
The following questions are posed: Which concerns are associated with individuality 
and relatedness in middle and late adulthood? How central are these themes? Do age 
groups in the second half of life differ with regard to the meaning and centrality of 
individuality and relatedness? Thus, in this chapter main research questions 1a, 1b 
and 2 are addressed.
In chapter four the association of lifelong socialization and personal meaning with
20
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regard to individuality and relatedness is studied. Here a national comparison 
between the Netherlands, East- and West-Germany takes place (see main research 
question 3). This chapter starts with an elaborated discussion of the relationship 
between self, culture and aging. Furthermore, detailed background information 
about the three regions under investigation is given.
In chapter five the focus lies on gender differences in the second half of life. It 
addresses main research questions 2 - 4. Previous studies have found that men 
appear to be more assertive and self-oriented whereas women are more oriented 
towards the interpersonal domain. Different life course models predict 
developmental changes in sex roles during adulthood and old age, such as increasing 
androgyny or gender-cross-over which may affect meaning construction. 
Furthermore, since the construction of personal meaning is related to the social 
environment, the cross-national comparison is included in this investigation in order 
to determine possible influences of cultural and regional factors on these basic 
outlooks on life.
Chapter six offers a general discussion. On the basis of the five main research 
questions the most important results are summarized and integrated. Limitations of 
the presented studies are discussed and finally suggestions for possible future 
research are given.
The chapters differ with regard to the level of coding that is analyzed. In chapter 
two centrality, contents and evaluation of the social self are investigated. Chapter 
three deals with centrality and contents of individuality and relatedness. Chapters 
four and five concentrate on the centrality of individuality and relatedness. 
Furthermore the chapters differ with respect to the personal characteristics studied. 
In chapter two age, region of socialization (East-, and West-Germany), gender, and 
network characteristics are examined. Chapter three focuses on age group 
differences. In chapter four regional characteristics of the Netherlands, East-, and 
West-Germany are added. Chapter five also includes a gender perspective.
This thesis is set up as collection of empirical articles. Therefore chapters two to 
five may be read independently. As a consequence of this set up, there is 
considerable overlap and redundancy of information.
21
The aim of chapter two is to investigate the centrality, contents and evaluations of the social self. The 
social self comprises self-conceptions which show the individual as part of a personal environment 
and point to the experience of relations with others. It is argued that these aspects receive few 
attention in self-concept literature. The following questions are posed: Do the centrality, contents and 
evaluations of the social self differ according to age, gender, region, marital status and network 
characteristics? Are representations of persons in the self-conceptions in accordance with the real 
networks of participants? Do the persons mentioned differ according to age, gender, and region of the 
respondents? We found that the social self has an important place in self-conceptions. Social 
relationships are presented in various forms in self-views of people in the second half of life. Content 
as well as centrality and evaluation differ according to personal characteristics and living environment.
Chapter two is published as
Bode, C. (2001). Das soziale Selbst. In F. Dittmann-Kohli, C. Bode, & G.J. Westerhof (Eds.), Die 
zweite Lebenshalfte - Psychologische Perspektiven. Ergebnisse des Alters-Survey (pp. 279-339). 





In diesem Kapitel werden die Selbst- und Lebenskonzeptionen von 40- bis 85­
jährigen Ost- und Westdeutschen untersucht, die sich auf den sozialen Bereich 
richten. Gemeint sind Selbstbilder, die sich auf konkrete andere Personen aus dem 
Umfeld einer Person richten, Aussagen, die die Beziehung zwischen den Befragten 
und ihrem sozialen Personenumfeld thematisieren sowie Vorstellungen, die den 
Befragten als soziale Person, d.h. mit sozialen Eigenschaften, Gefühlen und 
Verhaltensweisen zeigen. Zusammengefasst werden diese Selbstbeschreibungen 
unter dem Sammelbegriff "Soziales Selbst".
Warum ist es von Interesse, persönliche Vorstellungen über soziale Beziehungen 
zu untersuchen? Das Bedürfnis nach sozialen Kontakten ist eines der 
fundamentalsten Bedürfnisse von Menschen. Das Vorhandensein oder Fehlen von 
engen Beziehungen beeinflusst menschliches Fühlen und Handeln in wesentlichem 
Maße. Auf das Gefühlsleben und die Verhaltensprozesse haben auch die 
Vorstellungen, die eine Person über sich selbst hat, Einfluss. Diese Vorstellungen 
werden unter dem Begriff Selbst- und Lebenskonzeptionen zusammengefasst und 
hier für den sozialen Bereich untersucht. Selbst- und Lebenskonzeptionen sind 
Vorstellungen über die eigene Person und das eigene Leben in Gegenwart und 
Zukunft. Sie enthalten persönlich wichtige Erfahrungen, Wissen über Eigenschaften, 
Fähigkeiten, Gefühle sowie Wünsche, Intentionen und Ängste. Dadurch beeinflussen 




Mit der Untersuchung der Selbst- und Lebenskonzeptionen soll die persönliche 
Bedeutung von sozialen Beziehungen in der zweiten Lebenshälfte erhellt werden. 
Persönliche Bedeutung richtet sich auf zwei Aspekte. Es geht zum einen darum, wie 
zentral der soziale Bereich für die Selbstdefinition ist, und zum anderen, auf welche 
Weise soziale Beziehungen in die Vorstellungen über die eigene Person integriert 
sind und somit das soziale Selbst einer Person ausmachen.
Die Begriffe Selbst und Selbstkonzept werden in der Psychologie häufig stark 
personengerichtet aufgefasst. Der "Untersuchungsgegenstand" ist eine isolierte 
Person mit ihren Charaktermerkmalen und Eigenschaften. Auch wir untersuchen 
einzelne Personen und keine Systeme. Das Besondere ist jedoch, dass wir die 
Ausweitung des Selbst im Hinblick auf andere Personen analysieren und die Frage 
beantworten wollen, inwiefern Nahestehende in den Selbst- und 
Lebenskonzeptionen von Menschen in der zweiten Lebenshälfte vertreten sind.
2.2 Zugehörigkeit und Unabhängigkeit
Vorab können wir feststellen, dass Menschen motiviert sind, soziale Kontakte 
herzustellen und aufrechtzuerhalten. Aus evolutionstheoretischer Sicht sind soziale 
Kontakte nötig, um das Überleben und die Reproduktion zu ermöglichen. Gruppen 
können Nahrungsmittel oder andere materielle Notwendigkeiten teilen, sich 
gegenseitig beschützen und sich beim Aufziehen und Erziehen ihrer Nachkommen 
unterstützen (vgl. auch Baumeister & Leary, 1995).
Aus entwicklungspsychologischer Perspektive kann ein Kind nicht anders als auf 
soziale Beziehungen gerichtet sein. Kinder lernen von Anfang an, dass die enge 
soziale Umgebung den besten Schutz bietet. In vielen Studien wurde belegt, dass ein 
Kind in sozialer Isolation oder Deprivation kaum eine Chance hat, sich normal zu 
entwickeln (vgl. Spitz & Wolf, 1946). Auch Bowlbys Arbeiten zeigen, dass Bindung 
für die kindliche Entwicklung nicht ersetzbar ist und die kindlichen Erfahrungen 
auch im Erwachsenenalter den Bindungsstil einer Person mitbestimmen (Bowlby, 
1969).
Für Motivationstheoretiker ist das Zugehörigkeitsmotiv eine wichtige Triebfeder 
menschlichen Verhaltens und Handelns. Maslow (1970) z.B. ordnet das 
Bindungsmotiv als basales Motiv in seiner Bedürfnispyramide an. Grundlegender 
sind nach Maslow nur noch die biologischen Bedürfnisse sowie das Bedürfnis nach 
Sicherheit. Bedürfnisse, die sich um den persönlichen Selbstwert gruppieren, werden 
von ihm als weniger fundamental betrachtet als das Bedürfnis nach Zugehörigkeit,
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Verbindung mit anderen, andere zu lieben und selbst geliebt zu werden. Baumeister 
& Leary (1995) tragen in ihrem Übersichtsartikel wichtige empirische Befunde 
zusammen, um die Behauptung, dass das Zugehörigkeitsmotiv ein fundamentales 
ist, zu stützen:
• Menschen bilden relativ schnell soziale Kontakte, ohne dass es weiterer 
Anreize oder Motive bedarf. Freundschaften und andere 
Gruppenformationen entstehen spontan, ohne dass materielle Vorteile 
nötig wären. Das ist die natürliche Art, wie Kontakte entstehen. Die 
Menschen investieren Zeit und Mühe, um die entstandenen Beziehungen 
zu pflegen. Angriffe von außen verstärken die Tendenz, soziale 
Beziehungen einzugehen.
• Menschen wehren sich gegen den Abbruch von sozialen Beziehungen. 
Dieser Widerstand geht deutlich über Effektivitätsüberlegungen, 
praktische und materielle Vorteile hinaus.
•  Das Zugehörigkeitsbedürfnis gestaltet und beeinflusst das menschliche 
Denken in erheblichem Maße. Dieses gilt für vorhandene wie auch 
potentielle Beziehungen. Menschen interpretieren Situationen und 
Ereignisse in Bezug auf die Auswirkungen auf ihre sozialen Beziehungen.
Enge Beziehungspartner spielen in ihren kognitiven Abläufen eine 
größere Rolle als andere Personen. Spezifische Muster der 
Informationsverarbeitung, die sich eigentlich nur auf die eigene Person 
beziehen, werden auch auf die Sozialpartner übertragen.
• Das emotionale Erleben ist stark mit dem erlebten Zugehörigkeitsgefühl 
verbunden. Dieses gilt sowohl für positive als auch für negative affektive 
Zustände. Akzeptiert werden, eingebunden sein und dazugehören 
produzieren Emotionen wie Glück, Zufriedenheit und Ruhe. Abgewiesen 
werden, nicht dazugehören oder ignoriert werden gehen einher mit 
Angst, Depression, Kummer, Eifersucht oder Einsamkeit.
•  Deprivation von stabilen, guten sozialen Kontakten führt zu einer Reihe 
von unerwünschten und pathologischen Zuständen im psychischen, 
physischen sowie Verhaltensbereich.
In Spannung mit dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit steht das Bedürfnis nach 
Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Das Streben nach Unabhängigkeit 
kennzeichnet Menschen ebenso wie das Streben nach Zugehörigkeit. Hier spielt der 
Wunsch nach Individualität eine große Rolle. Sich selbst als eigene Person zu 
erfahren, zählt schon zu den Entwicklungsaufgaben im Kindesalter (Erikson, 1973).
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Für Jugendliche ist die Unabhängigkeit von den Eltern ein wichtiger Meilenstein in 
ihrer Entwicklung (Havighurst, 1948). Mit dem Bedürfnis nach Unabhängigkeit 
gehen der Wunsch, eigene Vorlieben und Ziele zu zeigen, sowie auch die 
Möglichkeit zu deren eigenständiger Erreichung einher. Eine weitere Ursache für das 
Unabhängigkeitsbedürfnis ist die Neigung, sich von anderen unterscheiden zu 
können. Im höheren Alter tritt eine andere Facette der Selbstbestimmung stärker in 
den Vordergrund. Es besteht häufig die Befürchtung, dass der Lebensraum und die 
Möglichkeit der Selbstversorgung eingeschränkt werden. Autonomie richtet sich 
dann eher auf die selbstständige Ausführung alltäglicher Notwendigkeiten. Damit 
einher geht das Bedürfnis, weiterhin von Verwandten oder professionellen Helfern 
möglichst unabhängig leben zu können. Dem Thema „Abhängigkeit und 
Unabhängigkeit" wird in der gerontologischen Forschung - z.B. in der Arbeitsgruppe 
um M. Baltes (f) - viel Aufmerksamkeit gewidmet (für einen kurzen Überblick über 
theoretische Fundierung und methodische Zugänge vgl. Baltes, 1995). Dittmann- 
Kohli (1995a) bezieht Autonomie ebenfalls eher auf den Selbstversorgungsaspekt, sie 
beschreibt dieses Unabhängigkeitsstreben als „typisches Altersphänomen" (S. 282). 
Auch in den Arbeiten von Ryff (1991) geht es um die Fähigkeit zu Selbstbestimmung 
und Unabhängigkeit. Diese Autorin betrachtet die Fähigkeit, sozialem Druck 
standzuhalten, das Verhalten selbst zu steuern und die Selbstbewertung anhand 
eigener Standards vorzunehmen, als Merkmal subjektiven Wohlbefindens. Ryff 
findet in den Zukunftsvorstellungen von jüngeren und mittleren Erwachsenen die 
Erwartung eines Zuwachses von Autonomie, während Menschen im höheren 
Erwachsenenalter eher die Aufrechterhaltung des gegenwärtigen Zustandes 
antizipieren.
Sowohl das Bedürfnis nach Zugehörigkeit als auch das Bedürfnis nach 
Unabhängigkeit werden in dieser Untersuchung als sich nicht ausschließend 
gesehen, sondern als "Basisdualität der menschlichen Erfahrung" betrachtet. So 
nennen z.B. Hermans & Hermans-Jansen (1995) das eine Motiv "Streben nach self­
enhancement" und das andere "Verlangen nach Kontakt und Verbindung". Sie 
beziehen sich auf historische Vorläufer wie z.B. Empedokles (strife and love), Bakan 
(agency and communion), Angyal (autonomy and homonomy) und Klages (Bindung 
und Lösung).
Bar-Yam Hassan und Bar-Yam (1987) haben die Dualität von Zugehörigkeit und 
Unabhängigkeit aus entwicklungspsychologischer Perspektive betrachtet. Sie 
kritisieren an traditionellen entwicklungspsychologischen Vorstellungen, dass diese 
viel zu stark auf Individuation und Unabhängigkeit gerichtet seien und so den
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Stellenwert von Entwicklung durch Verbundenheit vernachlässigten. Bar-Yam 
Hassan und Bar-Yam verbinden Eriksons Entwicklungsmodell mit den Ideen 
Bakans, um zu einer theoretischen Konzeptualisierung von psychosozialer 
Entwicklung über die Lebensspanne zu kommen. Zugehörigkeit und 
Unabhängigkeit werden als Stränge einer Doppelhelix betrachtet, „in which two 
separate but interconnected strands of psychological individuation and attachment 
ascent in a spiral" (Franz & White, 1985, p. 247).
2.3 Soziale Aspekte im Selbst
Für die Analyse des sozialen Selbst betrachten wir beide Motive. Der Seite der 
Zugehörigkeit wird durch Selbst- und Lebenskonzeptionen Rechnung getragen, die 
Vorstellungen über die Gestaltung von Leben mit anderen Personen beinhalten. Hier 
wird von den Befragten angegeben, wie Beziehungen für sie optimalerweise 
aussehen sollten, was sie sich wünschen und wie sie ihre Beziehungen gegenwärtig 
erleben. Das Unabhängigkeitsmotiv findet sich ebenfalls in den Selbst- und 
Lebensbeschreibungen. Die Äußerung des Bedürfnisses nach Selbstständigkeit, nach 
Unabhängigkeit und eigenständiger Lebensführung macht deutlich, wie Menschen 
sich ihre Beziehung zu anderen vorstellen: Sie wollen in keinem Fall abhängig und 
auf andere angewiesen sein. Befragte fürchten sich davor, von anderen versorgt zu 
werden und ihnen zur Last zu fallen. Auch auf diese Art wird das soziale Selbst 
beschrieben. Es werden die Grenzen der Einbeziehung von anderen in die eigene 
Person angegeben.
Die Beziehungen zu anderen Menschen bestimmen einen großen Teil unseres 
Fühlens, Denkens und Verhaltens. Sie beeinflussen auch die Vorstellungen, die wir 
über uns und unser Leben haben.
Andere Personen und die Beziehungen zu ihnen konstituieren einen wichtigen 
Teilbereich des Selbst. Aron & Aron (1986; Aron, Aron, Tudor & Nelson, 1991) 
nennen die Selbsterweiterung „including others in the self". In engen Beziehungen 
agieren Personen, als ob einige oder alle Aspekte der Partner Teil der eigenen Person 
sind. Die Arbeiten von Agnew, van Lange, Rusbult & Langston (1998) zeigen, dass 
eine Verstärkung von Bindungen (increasing relationship commitment) mit einer 
Restrukturierung der kognitiven „self-in-relationship"-Repräsentationen einhergeht. 
Es tritt dabei die Tendenz auf, sich selbst weniger als Individuum, sondern mehr als 
Teil eines Selbst-und-Partner-Kollektivs zu erleben.
Diese Restrukturierung der Kognitionen und der Informationsverarbeitungs­
prozesse ist nicht identisch mit dem, was James (1890) und Cooley (1902) über den
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Stellenwert von anderen Personen für die Entwicklung des Selbstkonzepts 
angenommen haben. Sie gingen davon aus, dass sich das Selbstkonzept entwickelt, 
indem man das Bild anderer über sich selbst in das Selbstbild einbezieht („looking- 
glass-self"). Die anderen sind die Informationslieferanten für die Bildung des 
Selbstkonzepts. Aber die Übernahme von Meinungen ist etwas anderes, als sich mit 
den anderen als ein Selbst-und-andere-Kollektiv zu erleben.
Ashmore & Ogilvie (1992) gehen davon aus, dass nach einigen Kontakten in 
verschiedenen Situationen eine internale kognitiv-affektive Struktur des „self-with- 
other" entsteht. Für jeden Interaktionspartner wird eine bestimmte Einheit gebildet 
(self-with-other-unit). Im nächsten Schritt werden mehrere dieser Einheiten zu einer 
Gruppe zusammengefügt (self-with-other constellation), die Gruppen bilden 
wiederum eine Gesamtstruktur. Dieses hierarchisch organisierte Netzwerk kann 
bewusst sein („Ich verhalte mich gegenüber verschiedenen Personen ganz 
unterschiedlich"), kann aber auch unterhalb der Bewusstseinsschwelle liegen.
In experimentellen Studien wird versucht, dem Prozess der Bildung eines sozialen 
Selbst im Detail auf die Spur zu kommen, indem zum Beispiel untersucht wird, 
inwiefern enge Beziehungen die Kognitionen und Informationsverarbeitungs­
prozesse beeinflussen.
Sedikides, Olsen und Reis (1993) zeigten, dass Beziehungen natürliche Kategorien 
sind und Informationen spontan in Beziehungskategorien klassifiziert werden. Die 
eigentlich exklusiv für die eigene Person angenommene „illusion of unique 
invulnerability" wird auf enge Freunde und Familienmitglieder ausgeweitet. Dabei 
wird die Auftretenswahrscheinlichkeit unerwünschter Ereignisse nicht nur für sich 
selbst als weniger groß empfunden, sondern ebenso für die Nahestehenden (Perloff 
& Fetzer, 1986).
In anderen Forschungsansätzen wird der kulturellen Umgebung ein Einfluss auf 
die Zusammensetzung des sozialen Selbst zugeschrieben. Personen, deren 
Selbstdefinition stark auf sozialen Beziehungen, Gruppenmitgliedschaften und 
einem Gemeinschaftsgefühl basiert, werden in diesem Ansatz als „interdependent" 
bezeichnet. Beruht die Selbstdefinition eher auf den eigenen, als einzigartig 
betrachteten Fähigkeiten und Eigenschaften und spielt die Abgrenzung von anderen 
eine wichtige Rolle, so wird sie als „independent" bezeichnet. Asiaten und Frauen 
sollen eher dem Typus „interdependent" entsprechen, Menschen aus westlichen 
Kulturen und Männer eher dem Selbsttyp „independent" (Cross & Madson, 1997; 
Markus & Kitayama, 1991).
In diesem Kapitel wird die Integration von anderen ins Selbst mithilfe von spontanen
28
Das soziale Selbst
Selbst- und Lebensbeschreibungen untersucht. Menschen in der zweiten 
Lebenshälfte werden nach positiven und negativen Aspekten ihres gegenwärtigen 
Selbstbildes gefragt. Sie geben an, worauf sie stolz sind, was ihnen wichtig ist, 
welche Fähigkeiten und Eigenschaften sie sich zuschreiben sowie welche Schwächen 
sie an sich sehen, was ihnen Schwierigkeiten bereitet und unter welchen Umständen 
sie sich nicht wohl fühlen. Weiterhin werden sie gebeten, über sich selbst in der 
Zukunft nachzudenken. Diese Antizipationen enthalten neben "wirklichen" Plänen 
auch Wünsche und Hoffnungen sowie Ängste und Befürchtungen (vgl. dazu auch 
das Konzept der „possible selves"; Cross & Markus, 1991). In den Selbst- und 
Lebensbeschreibungen erwähnen die Befragten andere Personen, die Beziehung zu 
Nahestehenden oder eigene soziale Merkmale. Die Summe dieser Aussagen wird als 
Indikator für die Wichtigkeit des sozialen Bereichs für die Selbstdefinition 
interpretiert. Die Satzergänzungen dienen weiterhin zur inhaltlichen Analyse des 
sozialen Selbst.
Drei übergeordnete Fragestellungen leiten die Analysen dieses Kapitels:
1. Aus welchen Themen setzt sich das soziale Selbst zusammen?
2. Wie zentral ist das soziale Selbst in den Selbst- und Lebenskonzeptionen?
3. Welche Personengruppen werden in den Selbst- und Lebenskonzeptionen
repräsentiert?
Wir gehen davon aus, dass die Zentralität und Bedeutung des sozialen Selbst in 
Abhängigkeit von Alter, Geschlecht und regionaler Zugehörigkeit der Befragten 
sowie abhängig von der realen Personenumgebung und dem Familienstand variiert.
2.4 Altersunterschiede
Im Folgenden werden psychologische Theorien vorgestellt, die die Rolle des 
Lebensalters beim Erleben, Vorhandensein, Aufnehmen und Aufrechterhalten von 
sozialen Beziehungen hervorheben.
Die Disengagementtheorie (Cumming & Henry, 1961) geht davon aus, dass sich 
alte Menschen aus ihrer sozialen Welt zurückziehen. Dies betrifft die 
Kontakthäufigkeit wie auch das emotionale Engagement in engen sozialen 
Beziehungen, bezieht sich aber auch auf die Teilnahme am gesellschaftlichen 
Geschehen. Der Rückzug bietet die Möglichkeit, sich mehr auf sich selbst zu 
konzentrieren (Prozess der Selbstwerdung) und eine symbolische Vorbereitung auf 
den Tod zu vollziehen. In diesem Prozess stimmen die Wünsche und Bedürfnisse 
von alten Menschen mit der gesellschaftlichen Tendenz, Älteren nicht mehr die 
zentralen Aufgaben und Rollen zuzuweisen, überein.
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Die Aktivitätstheorie (Tartler, 1961) postuliert unveränderte Kontaktwünsche und 
Kontaktbedürfnisse im Alter und betrachtet die Verringerung von Kontakten als 
Folge von begrenzten Interaktionsmöglichkeiten und von Ausgrenzung.
In Deutschland wurden die Disengagementtheorie und die Aktivitätstheorie 
mithilfe von BOLSA (Bonner Gerontologische Längsschnittstudie) untersucht. Lehr 
und Minnemann (1987) beobachteten über 15 Jahre hinweg die Veränderungen in 
den Sozialkontakten der BOLSA-Stichprobe. Sie verglichen ihre Ergebnisse mit den 
Vorhersagen der Disengagement-, aber auch der Aktivitätstheorie. Was dabei 
herauskam, ist ein deutliches „sowohl-als-auch": Die Ergebnisse aus BOLSA lassen 
Zweifel daran aufkommen, ob es die Theorie der sozialen Veränderungen im Alter 
gibt. Das chronologische Alter scheint eine Rolle zu spielen, die 
Persönlichkeitsstruktur, die Lebenssituation und die Art des Kontaktes dürfen aber 
keinesfalls vernachlässigt werden.
Die Selektivitätstheorie von Carstensen (1991, 1995; Fredrickson & Carstensen, 
1990; Lang & Carstensen, 1994) geht davon aus, dass Interaktionshäufigkeiten nicht 
erst im höheren Alter geringer werden, sondern dass es sich um einen lebenslangen 
Selektionsprozess handelt. Zur Stützung der Annahmen werden u.a. Ergebnisse der 
Berkeley-Längsschnittstichprobe herangezogen. Der Kontakt zu Bekannten 
verminderte sich dort schon ab dem frühen Erwachsenenalter, während die 
Kontakthäufigkeit mit engen Freunden und Verwandten zunahm. Als Grund für die 
Selektivität wird eine Veränderung in den zentralen Funktionen von Interaktion 
angenommen. Carstensen et al. betrachten als zentrale Funktionen von Interaktion:
• Informationserlangung
• Entwicklung und Bestätigung von Identität
• Regulation von Emotionen
Für das Ziel der Informationserlangung wird angenommen, dass es mit 
fortschreitendem Alter weniger wichtig wird, weil man selbst schon viele Kenntnisse 
besitzt und es nicht mehr so viele Personen gibt, von denen man relevantes Wissen 
erwerben könnte. Darüber hinaus wird auch die Funktion des „Informationbanking" 
weniger wichtig und nützlich. Für jüngere Menschen wird angenommen, dass sie 
Interesse an vielerlei Informationen haben, weil sie diese, wenn auch nicht zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt, so doch später nutzen können. Die mit dem höherem 
Alter einhergehende Verkürzung der Zukunft macht das zukunftsgerichtete 
Aufbewahren von Informationen weniger wertvoll.
Soziale Kontakte beeinflussen, wie man sich selbst wahrnimmt. Swann (1987) 
zufolge werden soziale Partner und Interaktionsstrategien ausgesucht, um den
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Prozess der „selfverification" zu begünstigen, d.h., Ziel von Interaktion ist es, 
selbstkonsistente Informationen zu bekommen. Carstensen argumentiert, dass dieser 
Prozess im höheren Alter immer schwieriger wird. Es gibt immer weniger Personen, 
die ausreichend Lebensgeschichte teilen, um den Prozess der „selfverification" 
stimulieren zu können. Carstensen vermutet, dass sich neue Bekannte in ihrem 
Verhalten eher nach dem chronologischen Alter des Gegenübers richten und hierauf 
stereotyp reagieren, so dass die Selbstbestätigung in der gewünschten Weise 
ausbleibt.
Eine der zentralen Annahmen der Selektivitätstheorie ist, dass die Regulation von 
Emotionen durch soziale Interaktionen mit fortschreitendem Alter zunehmend 
wichtiger wird. In den Studien von Fredrickson & Carstensen (1990) wurde deutlich, 
dass ältere Menschen mehr Aufmerksamkeit auf den erwarteten emotionalen Vorteil 
von Interaktionen legten als alle anderen Altersgruppen, während jüngere Personen 
mehr die zukünftigen Kontakte und den Informationsgewinn im Auge hatten. Aus 
den Antworten der ältesten Gruppe wurde deutlich, dass sorgfältige Wahlen 
getroffen werden, um die verbleibenden physischen und zeitlichen Ressourcen 
effektiv zu nutzen. (Die Befragten mussten die Attraktivität von potentiellen 
Interaktionspartnern einschätzen und beschreiben, was sie von diesen Interaktionen 
erwarteten.)
Die gleichen Autorinnen haben in einem anderen experimentellen Design belegt, 
dass auch jüngere Menschen unter einer die Zeit beschränkenden Bedingung (Mit 
welchen Personen wollen Sie ihre Zeit verbringen, wenn Sie in ein paar Wochen 
umziehen?) in ihren Wahlen von sozialen Partnern der älteren Gruppe viel ähnlicher 
werden. Sie wählen ebenfalls bekannte Personen und versuchen, das Kennenlernen 
von neuen Personen eher zu minimieren.
Der postulierte und durch die Empirie gestützte Zusammenhang von selektiven 
Strategien im Alter lässt sich also mit einer kürzeren Zukunftsperspektive erklären. 
Die in unserem Zusammenhang wichtigste Aussage der sozio-emotionalen 
Selektivitätstheorie ist, dass sich die Funktionen von sozialen Beziehungen mit 
steigendem Alter auf die Emotionsregulation richten und somit die Aufmerksamkeit 
auf die Nahestehenden zentriert wird.
Ergebnisse der Berliner Altersstudie (BASE) unterstützen die Annahmen der 
sozio-emotionalen Selektivitätstheorie. Die sozialen Netzwerke der sehr alten 
Untersuchungsteilnehmer sind nur noch halb so groß, verglichen mit den älteren 
Befragten. In der Anzahl der sehr engen Beziehungen unterscheiden sich die 




Die Disengagementtheorie wie auch die Aktivitätstheorie können in ihrer reinen 
Form von den genannten Untersuchungen nicht bestätigt werden. Die 
Selektivitätstheorie scheint zurzeit den differenzierteren theoretischen Rahmen für 
die Vorhersage und Interpretation von Altersunterschieden im Bereich von sozialen 
Beziehungen zu bieten.
2.5 Geschlechtsunterschiede
Unterscheiden sich Männer und Frauen hinsichtlich ihrer sozialen Beziehungen? 
Unterscheiden sich die Netzwerke? Geben Männer und Frauen sozialen Beziehungen 
den gleichen Stellenwert in ihrem Leben? Verbinden sie dieselben Bedeutungen mit 
ihren Kontakten?
Ausgehend von der Frauenrolle in unserer Gesellschaft, sollten Frauen viel 
sozialer und harmoniebedürftiger sein als Männer. Sie sollten viel mehr Wert auf den 
sozialen Bereich legen, weil sie in den meisten Fällen für das Wohlergehen der 
Familie verantwortlich und für die Beziehungsarbeit zuständig sind.
Lassen sich diese Rollenstereotype durch empirische Belege stützen? Minnemann 
(1994) untersuchte geschlechtsspezifische Unterschiede der Gestaltung sozialer 
Beziehungen im Alter bei rüstigen Männern und Frauen zwischen 65 und 89 Jahren. 
Die Netzwerke der Frauen und Männer unterschieden sich nicht signifikant 
bezüglich ihres Umfangs. In den Netzwerken von Männern sind beide Geschlechter 
ungefähr gleich häufig vertreten. Eine Feminisierung findet nur in den Netzwerken 
von Frauen statt. Die Ursache sieht die Autorin in dem Umstand, dass ältere Frauen 
kaum Möglichkeiten erleben, gleichaltrige Männer kennen zu lernen. Frauen messen 
ihren Beziehungen insgesamt eine höhere Bedeutung zu als Männer, erleben ihre 
Beziehungen aber auch als belastender. Nach dem Austausch von Unterstützung 
gefragt, geben Männer eher sachorientierte, Frauen eher sozialorientierte 
Unterstützungsformen an. Frauen stellen eher die Bindung und Gemeinsamkeit als 
den konkreten Austausch von Hilfe in den Vordergrund.
Lehr (1987) stellte fest, dass für Frauen nach der Lebensmitte offensichtlich ein 
Leitbild besteht, sich selbst in Bezug auf andere Personen zu definieren (als Tochter 
von ..., Ehefrau von ..., Witwe von ...). Dieses wird auch von einem Befund von 
Thoits (1992) unterstützt. Sie untersuchte die Wichtigkeit von Beziehungsrollen (z.B. 
Partner/in, Freundin, Sohn/Tochter, ...) für die Identität. Für Frauen waren diese 
Aspekte zentraler als für Männer. Cross & Madson (1997) kommen zumindest für die 
USA zu dem Schluss, dass Frauen sich viel häufiger als Männer durch Beziehungen
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mit anderen beschreiben, Männer hingegen eher Attribute benutzen, die sie als 
unabhängig von anderen charakterisieren. Für die Ursachen dieser Geschlechtsunter­
schiede schlagen Cross & Madson das schon erwähnte „ Inter dependent/Indepen- 
dent"-Konzept vor. Die verschiedenen Erlebensweisen von Frauen und Männern 
entstehen laut den Autorinnen, weil die Geschlechter unterschiedliche 
Selbstrepräsentationen haben. Bei den Frauen sind die Selbstrepräsentationen eher 
interdependent und bei den Männern eher independent. Die Entstehung der 
Selbstrepräsentationen wird mithilfe der sozialen Rollentheorie von Eagly (1987) 
erklärt. Sie nimmt an, dass geschlechtsspezifisches Verhalten aus gesellschaftlichen 
Rollen entsteht, die für Frauen und Männer unterschiedlich sind. Von Frauen wird 
erwartet, dass sie auf Beziehungen orientiert sind (to be relational), Männer sollen 
unabhängig sein und werden. Die reine Existenz der Rollen und die 
Verstärkungsmechanismen tragen dazu bei, dass sich die Geschlechter im Großen 
und Ganzen rollenkonform verhalten. Das Ergebnis der unterschiedlichen Rollen 
und Erwartungen ist, dass Männer und Frauen unterschiedlich häufig bestimmte 
Verhaltensweisen zeigen, die dann jeweils verstärkt oder kritisiert werden. So 
entwickeln sich bei Frauen und Männern nach und nach unterschiedliche 
Eigenschaften, Fähigkeiten und Einstellungen. Auf diesem Entwicklungs- oder 
Sozialisationsweg findet ein Prozess der Internalisierung statt. Das heißt, die 
Vorstellungen über sich selbst passen sich an das gezeigte Verhalten an und 
beeinflussen auch selbst wieder die Verarbeitung von neuen Informationen sowie 
das Verhalten und Handeln. Cross & Madson (1997) zeigen in ihrem Überblicks­
artikel, wie stark die unterschiedlichen 'Selbstrepräsentationen' von Frauen und 
Männern mit dem Inhalt von Selbstbeschreibungen, mit kognitiven Prozessen wie 
Aufmerksamkeit und Gedächtnis sowie mit Affekten verbunden sind.
Obwohl sich die Netzwerke und der Unterstützungsaustausch von Frauen und 
Männern quantitativ kaum unterscheiden, spricht eine große Anzahl theoretischer 
Überlegungen und empirischer Befunde dafür, dass die Gestaltung von sozialen 
Beziehungen und die Bedeutung von Kontakten für Frauen und Männer 
unterschiedlich ist.
2.6 Regionale Unterschiede
Die persönlichen Netzwerke scheinen in ihrer Funktion in den neuen deutschen 
Bundesländern vielfältiger gewesen zu sein. Diewald (1995) nennt zum einen die 
ausgeprägte Verknüpfung von Arbeitswelt und persönlichen Beziehungen 
(„Kollektiv"), weiterhin die Notwendigkeit, informelle Netzwerke für die
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Beschaffung von knappen Waren und Dienstleistungen aufzubauen und zu 
unterhalten („Vitamin B") sowie die Tendenz der DDR-Bürger, sich in die kleine 
Welt ihrer persönlichen Beziehungen, besonders der familiären, zurückzuziehen und 
so eine „Gegenwelt" zur Gesellschaft zu schaffen („Nische").
Weiterhin lag in der DDR der Beginn der Familiengründung deutlich früher 
(Huinink & Wagner, 1995) und die Kinderzahl war höher, was die 
Wahrscheinlichkeit, früher im Lebenszyklus mehr Enkelkinder und Urenkel zu 
bekommen, deutlich erhöht (Künemund & Hollstein, 2000).
Aufgrund der unterschiedlichen Funktionen von Netzwerken und der mit der 
schnelleren Generationenfolge verbundenen größeren Familien erwarten wir einen 
Unterschied im sozialen Selbst von Ost- und Westdeutschen.
2.7 Netzwerke und Familienstand
Die realen Beziehungen sollten einen deutlichen Einfluss auf die Selbst- und 
Lebenskonzeptionen haben. Es wird untersucht, ob die Selbstbilder reine 
Spiegelungen der existierenden Netzwerke sind. Befragte mit Partner und/oder 
Kindern und/oder Enkelkindern haben mehr Anlässe, diese Personen und die 
Beziehung zu diesen Personen in den Selbstbeschreibungen zu erwähnen, als das für 
z.B. Ledige ohne Kinder der Fall ist. Aus diesem Grund sollten Netzwerk und 
Familienstand einen Einfluss auf die Zentralität des sozialen Bereichs in den Selbst- 
und Lebenskonzeptionen haben. Weiterhin ist zu erwarten, dass Personen mit 
wenigen familiären Bindungen ihre Selbst- und Lebenskonzeptionen anders, d.h. auf 
andere Lebensbereiche hin orientiert haben. Natürlich ist es auch möglich, dass 
Personen mit wenigen familiären Beziehungen die Freundschaftsbeziehungen, 
andere Beziehungsarten, soziale Beziehungen aus der Vergangenheit oder 
gewünschte Beziehungen in den Vordergrund stellen. Es wäre jedoch überraschend, 
wenn Freundes- und Bekanntenbeziehungen alle Funktionen von familiären 
Beziehungen kompensieren und somit eine ebenso zentrale Rolle in den Selbst- und 
Lebenskonzeptionen spielen sollten. So ist zum Beispiel die Übernahme von 
Unterstützungsleistungen nicht in gleichem Umfang von Freunden wie von 
Familienangehörigen oder von professionellen Helfern zu erwarten. In 
vorhergehenden Untersuchungen (Dittmann-Kohli, 1995a) stellte sich heraus, dass 
für die Älteren die eigene Familie, die Nachkommen, aber auch schon verstorbene 
Menschen die wichtigsten Personen in den Selbst- und Lebenskonzeptionen bildeten. 
Möglicherweise kann dieser Befund differenziert werden, weil es in dieser Studie 
möglich ist, die reale Lebenssituation, d.h. hier das Vorhandensein von Freunden,
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Bekannten, Kindern und Enkeln in die Analyse mit einzubeziehen. Die Betrachtung 
des Zusammenhangs von realem Beziehungsgefüge und den sozialen Selbst- und 
Lebenskonzeptionen soll die Frage beantworten, ob bzw. inwieweit es sich bei Selbst- 
und Lebenskonzeptionen um eine Spiegelung der realen Umgebung handelt.
Die vorgestellten Theorien geben Anlass, Unterschiede zwischen sozialen 
Gruppen in Bezug auf das soziale Selbst zu erwarten. Die Fragestellungen bleiben 
jedoch ungerichtet, weil die Theorien nicht direkt auf SELE-Daten zugeschnitten sind 
und einige der vorgestellten Theorien in unterschiedliche Richtungen weisen (z.B. 
Aktivitäts- versus Disengagementtheorie).
Erweiterte Fragestellungen
4. Unterscheiden sich die Themen des sozialen Selbst nach Alter, Geschlecht, 
regionaler Zugehörigkeit, Familienstand und realem Netzwerk?
5. Hängt die Zentralität des sozialen Selbst mit den Kontextvariablen Alter, 
Geschlecht, regionaler Zugehörigkeit, Familienstand und realem Netzwerk 
zusammen?
6. Werden in Abhängigkeit von Alter, Geschlecht, regionaler Zugehörigkeit, 
Familienstand und realem Netzwerk andere Personengruppen in den Selbst- 
und Lebenskonzeptionen repräsentiert?
2.8 Variablenkonstruktion
Das soziale Selbst wird in dieser Untersuchung mithilfe des SELE-Instruments 
erhoben. Die ergänzten Sätze (mit Ausnahme von „Mein Körper ...") werden 
daraufhin untersucht, ob in den Aussagen eine Beziehung vom Befragten zur 
konkreten persönlichen Umgebung hergestellt wird. Diese Beziehung kann sich 
durch unterschiedliche Selbstbeschreibungen zeigen. Manche Personen beschreiben, 
wie sie sich selbst anderen gegenüber verhalten, welche Reaktionen andere 
Menschen in ihnen auslösen, welche sozialen Eigenschaften sie selbst haben. Es 
werden weiterhin die Kontakte und das Zusammensein mit anderen erwähnt. In 
diesen Antworten geht es um das Pflegen und Aufrechterhalten von vorhandenen 
Kontakten, das Finden und Aufbauen von neuen Kontakten sowie um abgebrochene 
Verbindungen. Zum sozialen Selbst gehören Selbstbeschreibungen, die die 
Unterstützung von anderen thematisieren. Hierbei werden Kinderbetreuung, 
Pflegetätigkeiten sowie die Weitergabe von Geld, Eigentum und Erfahrungen 
genannt. Weiterhin gibt es Antworten zur emotionalen Unterstützung, wie zum 
Beispiel andere Menschen trösten oder in den Arm nehmen. Die Qualität von
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Beziehungen finden wir ebenfalls in den Selbstbeschreibungen. Gute Beziehungen 
werden als harmonisch, ruhig, verständnisvoll, solidarisch, friedlich und glücklich 
bezeichnet. Streit, Ärger, Aggression und Missverständnisse sind die Kennzeichen 
für schlechte Beziehungen.
Das soziale Selbst ist als Spannung zwischen Zugehörigkeit und Unabhängigkeit 
konzeptualisiert, deshalb werden ebenfalls Aussagen dazu gezählt, in denen der 
Befragte seine Nicht-Beziehung zu anderen Personen angibt, bzw. beschreibt, wie die 
Beziehung zu anderen in keinem Fall aussehen soll. Beispielsweise dass er oder sie 
allein ist, ohne Partner lebt, ebenso wie Angaben über Unabhängigkeit von anderen 
Menschen. Selbstbeschreibungen, die die eigene Autonomie und Freiheit betonen 
sowie den Wunsch, nicht auf andere Personen angewiesen zu sein, halten wir für 
ebenso relevant für das soziale Selbst wie Aussagen, in denen mehr Beziehungen 
oder mehr Kontakt angestrebt werden.
Beschreibungen, in denen die Reaktionen und das Verhalten von anderen dem 
Befragten gegenüber ausgedrückt werden, sowie Wünsche, Befürchtungen und 
Gedanken des Befragten, die sich auf Nahestehende richten, werden als ein 
Ausdruck des sozialen Selbst betrachtet. Bei den meisten Selbstbeschreibungen, die 
sich auf den sozialen Bereich beziehen, werden konkrete Personen genannt (z.B. 
zusammen mit meiner Frau, das Wohlergehen meiner Kinder, der Kontakt zu 
meinen Freunden). Die Nennung von sozialen Eigenschaften geschieht z.T. ohne auf 
andere Personen Bezug zu nehmen (z.B. ich bin ein geselliger Mensch), oder es 
werden unbestimmte andere genannt (z.B. So richtig wohl fühle ich mich, wenn 
andere um mich herum sind). Diese Aussagen gehören ebenfalls zum sozialen Selbst. 
Es werden hier zwar keine konkreten Personen genannt, der Satz lässt jedoch auf die 
Repräsentation konkreter Personen aus dem Umkreis des Befragten schließen. 
Anders werden Aussagen behandelt, die konkrete Personen, die deutlich nicht aus 
dem persönlichen Umfeld stammen (... der Bundeskanzler) oder nicht-konkrete 
Personen (... manche Menschen in der U-Bahn) sowie die Menschheit (... die 
Menschen sind so schlecht) enthalten. Sie werden in dieser Untersuchung nicht zum 
sozialen Selbst gerechnet, weil sie sich nicht auf den persönlichen Umgang mit 
anderen Menschen beziehen.
Das Codierschema zum sozialen Selbst ist Teil eines umfassenden Codierschemas 
für das SELE-Instrument (siehe Bode, Westerhof, & Dittmann-Kohli, 1998). Die für 
das soziale Selbst relevanten Kategorien sind in Anhang 1 zu finden. Für das 
ausführliche Codierschema liegen die Übereinstimmungen um 80%. Differenzierte 
Reliabilitätsanalysen sowie weitergehende Erklärungen zur Konstruktion der
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Variablen sind in Bode, Westerhof, & Dittmann-Kohli (2001a) dokumentiert.
Zur Berechnung der Zentralität werden alle sozialen Aussagen pro Befragtem 
summiert. Für die Bestimmung der genannten Personengruppen werden pro 
Befragtem fünf dichotome Variablen gebildet: Der Partner kommt in den 
Selbstbeschreibungen mindestens einmal vor versus Partner kommt nicht vor, 
Kinder und Enkel werden genannt /  werden nicht genannt, Familie wird genannt /  
wird nicht genannt, Freunde werden genannt /  werden nicht genannt sowie 
unbestimmte andere werden genannt /  werden nicht genannt.
Um die inhaltliche Zusammensetzung des sozialen Selbst bestimmen zu können, 
werden Themenblöcke von Selbstbeschreibungen gebildet, indem der Satzanfang 
und seine Ergänzung zusammen betrachtet werden und ihr Bedeutungsgehalt mit 
dem anderer Induktor-Ergänzung-Kombinationen verglichen wird. Diese 
Bedeutungsgehalte werden nach Ähnlichkeit sortiert und zusammengefasst. Die so 
entstandenen Themenblöcke werden nach real selves und possible selves unterteilt 
sowie nach positiver und negativer Konnotation. So entsteht für jeden Themenblock 
die gleiche Struktur:
Er kann pro Befragtem in den realen Selbstbeschreibungen in positiver, negativer 
oder ambivalenter (d.h. positiver und neagtiver) Form vorkommen oder auch nicht 
genannt werden. Die möglichen Selbstbeschreibungen sind gleichfalls nach positiver, 
negativer oder ambivalenter Konnotation geordnet. Die vierte Ausprägung ist auch 
hier, dass ein bestimmtes Thema in den möglichen Selbstbeschreibungen nicht 
vorkommt.
Die Zusammenfassung der Selbstbeschreibungen zu den Themen ist nach 
inhaltlichen Ähnlichkeitskriterien geschehen. Das heißt, alle Aussagen über den 
Bereich der sozialen Beziehungen wurden nach ähnlichen Konzepten untersucht und 
diese Aussagen wurden dann zusammengefasst. Innerhalb eines Themas befinden 
sich Sätze, die sprachlich unterschiedlich sind, die aber den gleichen Inhalt haben 
oder das gleiche Bedürfnis spiegeln.
Beispiel: Unter dem Thema „zu wenige Kontakte haben" finden sich sowohl 
Aussagen über eine negative Bewertung des Alleinseins, Aussagen über mangelnden 
Kontakt zu anderen, die Klage, zu wenig Zeit für andere Menschen zu haben, sowie 
die Klage, dass der Partner zu früh verstorben sei. Als gemeinsamen Kern haben 
diese Selbstbeschreibungen, dass die Befragten Kontakte und das Zusammensein mit 
anderen Menschen vermissen. Ob es sich um bestimmte Personen handelt oder mit 
der Beschreibung von Einsamkeitsgefühlen auf einen allgemeinen Zustand
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aufmerksam gemacht wird, spielt auf dieser Analyseebene eine untergeordnete 
Rolle.
Die präsentierten Angaben wurden gewichtet und sind somit eine repräsentative 
Beschreibung der Bevölkerung von 40 bis 85 Jahren der Bundesrepublik 
Deutschland.
Als Kontextmerkmale werden Alter, Geschlecht, regionale Zugehörigkeit, 
Familienstand, Anzahl lebender Kinder und das Vorhandensein von Freunden 
verwendet. Alle Angaben bis auf das Vorhandensein von Freunden wurden im 
Interview direkt erfragt. Für den Freundesindikator wurde eine dichotome Variable 
gebildet, die angibt, ob Freunde im Interview genannt wurden oder nicht. Hierzu 
bestehen mehrere Möglichkeiten: Es wurde danach gefragt, ob bestimmte 
Aktivitäten zusammen mit Freunden ausgeführt werden, welche Personen für den 
Befragten wichtig sind und mit welchen Personen ein regelmäßiger Kontakt besteht. 
Weiterhin wurden potentielle Unterstützungsgeber und -nehmer erfragt, unter 
denen sich auch Freunde befinden können. Nur wenn bei allen Fragen kein 
Freund/in genannt wird, erhält der Befragte die Ausprägung: keine Freunde.
2.9 Ergebnisse
Themen des sozialen Selbst
Die Antworten über das soziale Selbst lassen sich zu sechs großen Themenblöcken 
zusammenfassen:
• Aussagen über das Vorhandensein von Kontakten
• Aussagen über die Qualität der Beziehung zu anderen Menschen
• Aussagen über das eigene soziale Verhalten und die eigenen sozialen 
Eigenschaften
• Aussagen über das Verhalten und die sozialen Eigenschaften von anderen, 
die dem Befragten gegenüber gezeigt werden
• Aussagen über das Leben und die Lebensweise von Nahestehenden
• Aussagen über selbstständige Lebensführung und die Unabhängigkeit 
von anderen Menschen
16% der Aussagen über soziale Beziehungen lassen sich nicht in diese sechs 
Themen einordnen und werden als zusammengefasste Restkategorie nicht in die 
Analysen einbezogen. Um zu testen, ob sich die „Restaussagen" unsystematisch über 
die Designvariablen verteilen, wurden das Alter, das Geschlecht und die regionale 
Zugehörigkeit bei Befragten der „Restaussagen" mit denen, die inhaltliche 
verwertete Antworten gegeben haben, kontrastiert. Die Restkategorie verteilt sich
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unsystematisch über die Designvariablen Alter, Geschlecht und regionale 
Zugehörigkeit (chi2 = 0,5 bis 1,8; p=.80-.17).
Im Folgenden werden zunächst die Aussagen des ersten Themenblockes 
besprochen, der den Kontakt und das Zusammensein mit anderen beschreibt.
Kontakt, real, positiv
Hier finden wir Personen, die den Kontakt mit anderen als positiv erfahren, die positiv 
herausstellen, dass sie Zeit für andere Menschen haben. Kontakte bedeuten für diese 
Befragten eine Quelle von Wohlbefinden. Die Antworten weisen auf den 
sinnstiftenden Aspekt von "Dazugehören" hin. Die (zeitlich) größeren 
Möglichkeiten, mit anderen zusammen zu sein, werden als positive Seite des 
Älterwerdens beschrieben.
Am wichtigsten für mich ist,... die Familie um mich zu haben.
So richtig wohl fühle ich mich... bei unkomplizierten und nicht geplanten Festen und 
Zusammenkünften mit der Familie.
So richtig wohl fühle ich mich... in lustiger Gesellschaft, dann vergisst man ein wenig den 
Alltag.
Ich habe festgestellt, dass ich... Menschen um mich herum brauche.
Was mir am Älterwerden gefällt,... die Zweisamkeit mit meinem Mann, mehr Zeit für 
einander.
Was mir am Älterwerden gefällt,... mehr Zeit für die Enkel zu haben und dass ich meine 
Zeiteinteilung selbst bestimmen kann.
Kontakt, real, negativ
Die gegenwärtigen Kontakte kommen auch negativ evaluiert in den 
Selbstbeschreibungen vor. Befragte geben an, zu wenig Kontakt mit anderen zu haben. 
Sie beschreiben sich als einsam oder fühlen sich allein (gelassen). Dafür geben die 
Befragten unterschiedliche Gründe an. Manche erwähnen explizit, dass sie zu wenig 
Kontakt mit anderen haben. Als Ursachen der Einsamkeit nennen die Befragten, dass 
sie keine Kinder oder Geschwister haben, dass viele Freunde und Bekannte schon 
verstorben sind und im eigenen Alter kaum noch jemand lebt. Einige fühlen sich 
nicht mehr gebraucht. Der mangelnde adäquate geistige Austausch wird ebenfalls 
häufig als Ursache von Einsamkeitsgefühlen genannt. Hier fehlen Freunde, die die 
Probleme verstehen können, und Menschen, die sich in einer ähnlichen 
Gedankenwelt bewegen, so dass Ideen und Einfälle ausgetauscht werden könnten. 
Weiterhin bemängeln die Befragten, zu wenig Zeit für andere zu haben, und äußern 
Einsamkeitsgefühle, die in Verbindung mit dem (zu frühen) Tod von Angehörigen 
stehen. In den Selbst- und Lebensbeschreibungen kommt auch zum Ausdruck, dass
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sich Menschen trotz vorhandener Ressourcen wie z.B. einer Familie, einer 
Beschäftigung oder einem großem Bekanntenkreis einsam fühlen.
Ich fühle mich oft... einsam und verlassen.
Ich fühle mich oft... einsam, obwohl die Familie da ist.
Ich fühle mich oft... in vielen Fragen allein gelassen.
Ich fühle mich oft... allein gelassen, zumal die früheren Bekannten noch Ehepaare sind 
und es mich ungewollt merken lassen.
Ich fühle mich oft... einsam, weil viele Bekannte und Freunde tot sind.
Es ist für mich schwer,... keinen Ansprechpartner zu haben.
Ziemlich schlecht fühle ich mich, wenn... ich zu viel alleine bin.
Wenn ich mein vergangenes Leben betrachte, bedaure ich,... dass mein Mann im 
vergangenen Jahr verstorben ist und ich allein den Lebensabend verbringen muss.
Es ist für mich schwer,... ohne meinen Partner zu leben, gemeinsam trägt sich alles 
leichter.
Ich habe festgestellt, dass ich... in den letzten Jahren Freunde sehr vernachlässigt habe.
Ich habe festgestellt, dass... der Kontakt zu jugendlichen Menschen abnimmt.
Was mir am Älterwerden missfällt,... ich verliere mit jedem Jahr meine Freunde, ich bin 
traurig.
Wenn ich mein vergangenes Leben betrachte, bedaure ich,... dass ich vor 20 Jahren meine 
Frau verloren habe. Sie war mein Leben.
Es stört mich,... dass ich zu wenig Zeit für meine Familie und Hobbys habe.
Kontakt, possible, positiv
Das Kontaktthema kommt bei den Zukunftsantizipationen in positiver Form, d.h. als 
Wunsch, Absicht oder Hoffnung vor. Befragte geben als gewünschten Zustand an, 
dass sich ihre Kontakte zu anderen Personen vermehren oder intensivieren sollen. 
Hierunter fällt zum einen der Wunsch, in Zukunft nicht allein zu sein und mehr Zeit 
mit anderen zu verbringen, wie auch der irreale Wunsch, dass der verstorbene 
Partner noch leben sollte. Es wird die Absicht geäußert, vorhandene Kontakte zu 
intensivieren und neue aufzunehmen.
In den nächsten Jahren... wird meine Schwester zu mir ziehen und dann bin ich nicht 
mehr alleine.
Ich würde gern... mehr Gemeinschaft erfahren, um Anstöße für mein Leben zu 
bekommen.
Ich würde gern... mehr mit anderen Menschen zusammen sein.
Ich habe mir vorgenommen,... jedes Jahr ein paar Tage mit meiner Frau ganz alleine zu 
verbringen.
Es wäre schön, wenn... ich einmal meine alten Schulkamerad/innen wiedersehen würde.
Ich habe die Absicht,... eine gute Frau zu bekommen.




Ich habe mir vorgenommen,... meine Verwandten etwas mehr zu besuchen.
Es wäre schön, wenn... mein Mann noch lebte, mit dem ich eine wunderschöne Zeit hatte.
Kontakt, possible, negativ
Die Zukunftsvorstellungen enthalten aber auch die belastende Seite des 
Kontaktthemas. Personen äußern Ängste und Befürchtungen in Bezug auf den 
Verlust von Kontakten. Sie haben Angst, in Zukunft einsam oder allein zu sein, ihre 
vorhandenen Kontakte zu verlieren. Sie befürchten weiterhin, dass sie selbst in 
Zukunft zu wenig Zeit für andere haben könnten sowie dass der bestehende Kontakt 
durch den Tod von anderen unterbrochen wird.
Ich fürchte, dass ich... vereinsame.
Ich fürchte, dass ich... meinen Lebensabend allein verbringen muss, wenn nicht ein
Wunder geschieht.
Angst habe ich, dass... ich irgendwann alleine dastehe.
Angst habe ich, dass... mein Mann wegrennt.
Ich fürchte, dass ich... keine Familienzusammenführung mehr erleben werde.
Ich fürchte, dass ich... gute Freunde durch Tod verliere.
Auffällig an den Kontaktthemen ist, dass sie indirekt alle das Bedürfnis nach 
Kontakt ausdrücken. Das gegenwärtige Zusammensein mit anderen wird als positiv 
erlebt, und im Hinblick auf die Zukunft sollen Kontakte vermehrt und intensiviert 
werden. Haben die Selbstbeschreibungen zu diesem Thema eine negative 
Konnotation, so werden das Alleinsein, der wenige Kontakt zu anderen und Ängste 
im Bezug auf Alleinsein und Kontaktreduktion erwähnt, d.h., die Antworten gehen 
ganz überwiegend in die Richtung: Kontakt ist gut, allein sein ist schlecht. Es gibt 
vereinzelt (1,9% der Befragten) Selbstbeschreibungen, die dem Alleinsein eine 
positive Konnotation verleihen. Hier geht es aber zumeist darum, dass man für eine 
gewisse Zeit allein sein will, sich gern allein eine Ruhepause gönnt oder stolz darauf 
ist, dass man alleine lebt. In der quantitativen Auswertung können diese Aussagen 
jedoch aufgrund ihrer geringen Auftretenshäufigkeit nicht weiter betrachtet werden.
Die Aussagen über soziale Kontakte und das Zusammensein richten sich sowohl 
auf den Partner, die Familienmitglieder wie auch auf Freunde, Kollegen und 
Nachbarn.
Knapp die Hälfte aller Befragten erwähnt in den realen Selbstbeschreibungen das 
Thema Kontakte zu anderen mindestens einmal. Die positive Konnotation kommt 
ebenso häufig vor wie die negative Sichtweise: jeweils knapp 1/5 aller Befragten 




Als mögliches soziales Selbst kommt das Thema Kontakte seltener vor. 20% der 
Befragten erwähnen Kontaktwünsche oder Verlustängste. Hier überwiegen die 
positiven Beschreibungen: 12,3% wünschen sich, ihre Kontakte zu vermehren oder 
zu intensivieren. 6,5% haben Angst vor einer Reduktion von Kontakten, und 1,7% 
der Befragten äußern sich ambivalent, sie nennen sowohl Ängste als auch Wünsche.
Im nun folgenden Themenkreis geht es um Aussagen, die die Beziehungsqualität 
beschreiben. Der Unterschied zum Kontaktthema besteht darin, dass Kontakt "nur" 
das Zusammensein mit anderen beschreibt. Bei der Beziehungsqualität geht es um 
die "Chemie" während des Zusammenseins. In positivem Sinne werden gute, 
angenehme, harmonische, friedliche oder ruhige Beziehungen genannt. Zu negativen 
Empfindungen führen Beziehungen, die als aggressiv, mit Streit und Ärger 
verbunden, beschrieben werden.
Beziehungsqualität, real, positiv
Eine Gruppe von Befragten empfindet ihre sozialen Beziehungen positiv. Die 
Befragten sind stolz auf ihre guten Beziehungen und halten sie für einen wichtigen 
Bestandteil ihres Lebens. Hier werden fast ausschließlich Familienangehörige 
erwähnt, besonders Partner und Kinder stehen im Zentrum, wenn 40- bis 85-Jährige 
sich selbst mithilfe ihrer Beziehungen beschreiben.
Am wichtigsten für mich ist... die Ehe und der familiäre Zusammenhalt.
Was mir am Älterwerden gefällt,... sich mit dem Partner neu zusammenzuraufen.
Ich bin stolz darauf, dass... ich in einer intakten und glücklichen Familie leben kann.
Ich bin stolz darauf, dass... ich ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Sohn habe.
Ich bin stolz darauf, dass... in meiner Familie alles seinen geordneten Gang geht.
Ich bin stolz darauf, dass... unsere Kinder ein gutes Verhältnis zu uns haben, also die 
Erziehung gut war.
So richtig wohl fühle ich mich,... wenn mit meinem Ehepartner und allen Freunden ein 
gutes Verhältnis ist.
Was mir am Älterwerden gefällt,... dass sich echte Freundschaften herauskristallisieren.
Ich bin stolz darauf, dass... ich harmonische Familienbeziehungen aufbauen und erhalten 
konnte.
Am wichtigsten für mich ist,... dass mein Mann mich so liebt, wie ich bin.
Beziehungsqualität, real, negativ
Beziehungen werden aber auch als negativ empfunden. Die vorhandenen 
Beziehungen bedeuten dann eine Belastung für die Befragten, sie fühlen sich von 
sozialen Anforderungen überfordert und reagieren mit Missempfindungen auf 
Aggression, Streit und Ärger. In den Selbst- und Lebensbeschreibungen werden fast 
ausschließlich belastende Beziehungen zu Familienmitgliedern erwähnt.
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Was mir in letzter Zeit zu schaffen macht,... ist das Zusammenleben mit meinen 
Schwiegereltern.
Was mir in letzter Zeit zu schaffen macht,... der abgebrochene Kontakt zu meiner 
Tochter.
Was mir in letzter Zeit zu schaffen macht,... ist das Verhältnis zu meiner Frau.
Ziemlich schlecht fühle ich mich, wenn... in der Familie nicht alles richtig läuft.
Wenn ich mein vergangenes Leben betrachte, bedaure ich,... dass es mir nicht gelungen 
ist, eine stabile Familie aufzubauen.
Beziehungsqualität, possible, positiv
Befragte wünschen sich für die Zukunft gute Beziehungen. Gute Beziehungen sollen 
so fortgesetzt werden, wie sie sind, oder die Befragten setzen sich Ziele in Bezug auf 
die Gestaltung ihrer Beziehungen in der Zukunft und beschreiben, was sie erreichen 
wollen. Diese Vorstellungen beziehen sich zum größten Teil auf Personen aus der 
familiären Umgebung, es werden jedoch auch Hoffnungen und Absichten in Bezug 
auf Freunde und Nachbarn geäußert.
Ich habe mir vorgenommen,... immer ein gutes Verhältnis zu Nachbarn, Verwandten und 
Bekannten zu haben.
Später, wenn ich älter bin,... möchte ich für meine Kinder eine Art guter Freund sein.
Es wäre schön, wenn... die Familie weiterhin einig ist.
Es wäre schön, wenn... meine Ehe weiterhin liebevoll und harmonisch, aber trotzdem 
spannend verläuft.
Beziehungsqualität, possible, negativ
Von einem Teil der Befragten wird eine Verschlechterung der vorhandenen 
Beziehungen befürchtet.
Ich fürchte, dass ich... möglicherweise schwierige Phasen mit meinen heranwachsenden 
Kindern erleben werde.
Ich fürchte, dass... Ärger, Streit und Missgunst nie aufhören.
Im Vergleich zu den Nennungen des Kontaktes mit anderen kommen 
Selbstbeschreibungen, die die Qualität von sozialen Beziehungen thematisieren, 
deutlich seltener vor. 29% aller Befragten erwähnen die Beziehungsqualität 
mindestens einmal, wenn es um die realen Beziehungen geht. Bei den „possible 
social selves" sind es nur noch 6% aller Befragten, die Antworten zum Thema 
Beziehungsqualität geben. In beiden Gruppen überwiegt eindeutig der positive Pol. 
Deutlich mehr Befragte beschreiben positive Empfindungen, die mit ihren 
Beziehungen verbunden sind, und den Wunsch nach guten, zufrieden stellenden 
Beziehungen.
Eine weitere Art, wie das Thema soziale Beziehungen in den Selbst- und
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Lebensbeschreibungen vorkommt, ist, dass Befragte ihre sozialen Eigenschaften und 
ihr soziales Verhalten beschreiben. Als soziale Eigenschaften wurden Charakterzüge 
und Wesensmerkmale betrachtet, die auf andere gerichtet sind oder sich nicht ohne 
andere Personen denken lassen. Beispiele hierfür sind: Verständnis, Toleranz, sich 
auf andere einstellen, Vertrauen, Umgänglichkeit, freundlich, nett, ehrlich und 
gerecht sein sowie erzählen, vortragen, zuhören und sich selbst gegen andere 
behaupten. Als soziales Verhalten wird zumeist Unterstützungs- und Hilfeverhalten 
genannt. Hier geht es dann um Kinderbetreuung, Pflegetätigkeiten, materielle Hilfen 
sowie um Aufmunterung, Trost spenden, wie auch gute Ratschläge und Hilfe in 
Haushalt oder Garten. Die aufgezählten Eigenschaften und Verhaltensweisen 
werden unter Sozialkompetenz zusammengefasst.
Sozialkompetenz, real, positiv
Befragte bewerten ihre Eigenschaften, Kompetenzen und ihr Verhalten, das sich auf 
andere Personen richtet, positiv. Sie beschreiben sich selbst als kompetent im 
Umgang mit anderen Menschen, als kompetent, Kontakte aufzubauen und 
aufrechtzuerhalten sowie zu helfen. Andere Antworten betonen eher den positiven 
Effekt, den das Helfen für die Befragten selbst hat. Sie sind stolz, andere Menschen 
unterstützen zu können. Die Selbstbeschreibungen dieses Themas sind relativ 
variantenreich, enthalten aber in jedem Fall Zufriedenheit mit den eigenen 
Haltungen anderen Menschen gegenüber. Werden konkrete Personen als Empfänger 
des Verhaltens genannt, so handelt es sich fast ausschließlich um den engeren 
Familienkreis.
Ziemlich gut kann ich... Kontakte zu Menschen entwickeln, zuhören, mit Kindern
arbeiten.
Ziemlich gut kann ich... mit älteren Menschen umgehen.
Ziemlich gut kann ich... mich anderen Menschen zuwenden und mich ihnen vertraut
fühlen.
Wenn ich über mich nachdenke,... bin ich ein umgänglicher Mensch.
Ich glaube, dass ich... zu meinen Kindern sehr offen und gerecht war.
Ich bin stolz darauf, dass... ich eine gute Frau und Mutter bin.
Ich bin stolz darauf, dass... ich stets bereit und bemüht bin, anderen zu helfen.
Ich glaube, dass ich... für viele Verwandte und Bekannte eine Stütze bin.
Ich bin stolz darauf, dass... ich meine drei Töchter zu anständigen, lebenstüchtigen
Menschen, trotz ständiger Berufstätigkeit, erzogen habe.




Neben den positiv wahrgenommenen Eigenschaften kritisieren Befragte sich 
bezüglich ihrer sozialen Kompetenzen und ihres Verhaltens anderen gegenüber. Sie 
empfinden es als Mangel, dass sie sich gegenüber anderen nicht ausreichend 
durchsetzen können, dass sie zu verständnisvoll und freundlich sind, aber auch, dass 
sie zu Ungerechtigkeit, Unehrlichkeit und Dominanz neigen. In den Antworten 
spiegelt sich die Gratwanderung zwischen „sich selbst treu bleiben" und dem 
Ausmaß an Anpassung, das im Zusammenleben notwendig ist. Eine weitere von den 
Befragten spontan benutzte Beurteilungsdimension ist die Offenheit anderen 
gegenüber. Manche Befragte kritisieren sich dafür, dass sie zu offen, naiv und 
gutgläubig sind. Andere hingegen empfinden das geringe Ausmaß, mit dem sie sich 
anderen öffnen, als unangemessen. Das Gefühl, zu wenig für andere zu tun oder tun 
zu können, ist ein weiterer Punkt der Selbstkritik.
Es ist für mich schwer,... jemandem etwas abzuschlagen.
Meine Schwächen sind,... ich versuche es allen Menschen recht zu machen.
Meine Schwächen sind... ich bin schnell beleidigt und manchmal ungerecht zu anderen.
Meine Schwächen sind,... nein sagen, wenn ich irgendwo helfen soll, und es im Grunde 
über meine Kräfte geht.
Ich habe festgestellt, dass ich... mir vom Arbeitgeber zu viel gefallen lasse.
Es ist für mich schwer,... mich nicht in das Leben meiner Kinder einzumischen.
Meine Schwächen sind,... dass ich fast keinen Widerspruch in der Familie dulde.
Ziemlich schlecht fühle ich mich, wenn... ich ungerecht zu meinen Kindern war.
Ziemlich schlecht fühle ich mich, wenn... ich meinem Mann bei seinen beruflichen oder 
Alltagsproblemen nicht genügend helfen kann.
Sozialkompetenz, possible, positiv
Auch bei den Zukunftsvorstellungen finden wir Aussagen über Sozialkompetenz. 
Befragte richten ihre Wünsche und Hoffnungen auf die Verbesserung oder den 
Erhalt ihrer eigenen sozialen Charaktermerkmale und Verhaltensweisen. Sie haben 
die Absicht, auch weiterhin für andere da zu sein und sie zu unterstützen. Diese 
Antworten beziehen sich fast ausschließlich auf die engere Familie, d. h. Partner und 
eigene Nachkommen.
Ich habe mir vorgenommen,... ein guter Ehemann und Vater für meine Kinder zu sein.
Ich habe mir vor genommen,... mich nicht in das Leben meiner Kinder einzumischen, 
wenn sie es nicht wollen.
Ich habe mir vorgenommen,... alle Kinder gleich zu behandeln.
Ich habe mir vorgenommen,... viel zu schweigen, da kommt man in der Ehe am besten 
durch.
In den nächsten Jahren... erwarte ich Aufgaben als "Opa".
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Ich habe die Absicht,... mehr für meine Mutter zu tun.
Ich habe die Absicht,... meine Frau, so gut ich kann, zu pflegen.
Ich habe die Absicht,... meine Kinder emotional, aber nicht finanziell zu unterstützen.
Später, wenn ich älter bin,... möchte ich meine Erfahrungen weitergeben.
Sozialkompetenz, possible, negativ
Die Befürchtungen und Ängste der Befragten sind auf ihr eigenes sich 
verschlechterndes oder nicht vorhandenes Unterstützungspotential gerichtet.
Ich fürchte, dass ich... nicht so lange durchhalte, wie mich meine Mutter und die
Enkelkinder brauchen.
Ich fürchte, dass ich... auf lange Sicht meiner Frau nicht mehr so helfen kann.
Angst habe ich, dass... ich meine Familie (Sohn, 14) vernachlässige.
Über die Hälfte aller Befragten im Alter von 40 bis 85 Jahren erwähnt 
Sozialkompetenz in ihren realen Selbst- und Lebensbeschreibungen mindestens 
einmal. 23,5% der Befragten kritisieren sich selbst in Bezug auf ihre soziale 
Kompetenz und ihr soziales Verhalten. Dieses ist eine größere Gruppe als die der 
Befragten, die ihre Sozialkompetenz positiv bewerten (16,9%). Die eindeutig 
negativen Selbstevaluationen kommen häufiger vor als ambivalente Stellungnahmen 
zu den eigenen sozialen Eigenschaften und Verhalten. Verglichen mit der Anzahl 
ambivalenter Aussagen bei den anderen Variablen sind 15,5% Befragte, die sich 
sowohl positive als auch negative Aspekte zuschreiben, recht viel. Das bedeutet, dass 
das Konzept der sozialen Eigenschaften und Verhaltensweisen recht differenziert in 
den Kognitionen der Befragten vorkommt. Sie haben gleichzeitig eine positive wie 
auch eine negative Meinung über sich selbst, während in den anderen vorgestellten 
Themen zumeist eine Richtung repräsentiert ist.
Die zukunftsgerichteten Selbstbeschreibungen zeigen ein anderes Bild, hier 
werden fast ausschließlich positive Aspekte erwähnt. Wenn das Thema in den Selbst- 
und Lebensbeschreibungen antizipierend genannt wird, so geht es zumeist um die 
Vornahme, anderen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
Im nächsten Thema werden Aussagen zusammengefasst, die sich auf das 
Verhalten oder die Eigenschaften anderer Personen beziehen, von denen der Befragte 
direkt betroffen ist. Diese Beschreibungen kommen lediglich beim realen Selbst in 




Verhalten anderer, real, positiv
Befragte finden, dass das Verhalten anderer Menschen positive Auswirkungen auf 
sie hat. Bei den Antworten, die das Geliebtwerden und Gebrauchtwerden in den 
Vordergrund stellen, geht es in den meisten Fällen um Familienangehörige. Geben 
Befragte die Antwort, dass sie geschätzt werden und gern gesehen werden, so 
bezieht sich das auch auf andere Personengruppen wie zum Beispiel Nachbarn und 
Kollegen.
Ich bin stolz darauf, dass... meine Kinder und mein Ehemann zu mir halten.
Ich glaube, dass ich... von meinen Nachbarn geschätzt werde.
Was mir am Älterwerden gefällt,... dass man von den Enkelkindern verwöhnt wird.
Was mir am Älterwerden gefällt,... dass sich Leute in der Gemeinde Zeit für mich 
nehmen.
So richtig wohl fühle ich mich,... wenn ich gebraucht werde, aber meine Freiheit dabei 
nicht allzu sehr eingeschränkt wird.
Ich habe festgestellt, dass ich... oft um Rat gefragt werde.
Verhalten anderer, real, negativ
Befragte, die das Verhalten anderer ihnen gegenüber kritisieren, beschreiben diese 
unangenehmen Interaktionen zumeist ohne eine andere konkrete Person zu nennen. 
Andere nutzen sie aus, hintergehen, belügen und betrügen sie. Die Befragten geben 
an, von anderen nicht mehr gebraucht oder verstanden zu werden. Wenn ein Bereich 
spezifiziert wird, so finden wir in diesen Antworten häufiger als bei den anderen 
Themen den Arbeitsbereich.
Im Vergleich zu früher... bin ich für meine Mitmenschen nicht mehr so interessant.
Es ist für mich schwer,... wenn ich Kritik bekomme.
Es ist für mich schwer,... von Angehörigen unverstanden zu werden.
Es stört mich,... dass unsere Kinder das alles, was wir erarbeitet haben, nicht so schätzen.
Es stört mich,... dass mein Mann so gleichgültig ist.
Es stört mich,... wenn ich mal etwas sagen möchte und keiner hört zu.
Es stört mich,... wenn andere sich aufdrängen.
Es stört mich,... ungerechtfertigt angegriffen zu werden z.B. durch Vorgesetzte.
Es stört mich,... abfällig als Rentner bezeichnet zu werden.
Ich fühle mich oft... von meinen männlichen Kollegen nicht als gleichberechtigter Partner 
anerkannt.
Ich fühle mich oft... durch meinen betrieblichen Vorgesetzten drangsaliert (Mobbing).
Ziemlich schlecht fühle ich mich, wenn... meine Frau mit mir nach einem Streit nicht 
spricht.
Was mir am Älterwerden missfällt,... dass meine Mutter (92) den ganzen Tag jammert.
Es stört mich,... wenn andere über mein Leben bestimmen wollen.
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26,2% der Befragten erwähnen das Verhalten oder die Eigenschaften anderer 
Personen, die direkt auf sie gerichtet sind. Der größte Teil der Aussagen bezieht sich 
auf belastendes Verhalten. 21,3% der Befragten fühlen sich durch ihre unmittelbaren 
Mitmenschen gestört. Das Verhalten anderer produziert bei ihnen 
Missempfindungen.
3,5% erwähnen das Verhalten anderer mit einer positiven Konnotation. In diesen 
Antworten geht es hauptsächlich darum, dass sich der Befragte gebraucht fühlt, dass 
sich andere so verhalten, dass deutlich wird, wie sehr die Person geschätzt wird. 
Befragte, die das Verhalten von Mitmenschen als ambivalent beschreiben, kommen 
sehr selten (1,5%) vor.
Der nächste Themenblock unterscheidet sich von den vorangegangenen. Hier 
werden Aussagen zusammengefasst, die das Leben von konkreten anderen 
Menschen beschreiben, ohne dass der Befragte der Sender oder Empfänger von 
Kommunikation, Information oder Unterstützung ist. Die Aussagen werden im 
Folgenden als transpersonal bezeichnet. Bei den bereits besprochenen Themen stellt 
der Befragte in seiner Aussage immer eine direkte Beziehung zu einer anderen 
Person her. Es geht um das Zusammensein mit anderen, um die vorhandene oder 
gewünschte Beziehung, um direktes Verhalten, das vom Befragten ausgeht oder von 
einer anderen Person auf den Befragten bezogen wird. Bei den nun zu 
besprechenden Selbst- und Lebenskonzeptionen beschreibt der Befragte eine 
emotionale Reaktion auf eine andere Person oder auf die Lebensweise einer anderen 
Person, ohne dass ein direkter Kontakt erwähnt wird.
Der Befragte lebt emotional mit den genannten Personen mit, deren 
Lebensumstände haben aber mit dem eigenen Leben keinen direkten (Handlungs-) 
Zusammenhang. Dass Menschen sich über andere Menschen Gedanken machen, ist 
keine neue Erkenntnis. Dass sie aber in einer Situation, in der sie aufgefordert 
werden, sich selbst zu beschreiben, sich auf das Leben von anderen beziehen, macht 
ihre Verbundenheit zu den genannten Personen deutlich und weist auf die 
Verbreiterung/ Ausweitung des eigenen Selbst auf die soziale Umgebung hin. Man 
könnte sagen, dass Befragte, die dieses Thema in ihren Selbstbeschreibungen 
erwähnen, eine noch stärkere Definition ihrer eigenen Identität durch die soziale 
Umgebung haben als die Befragten, die ihre Beziehung oder das Zusammensein mit 
anderen beschreiben.





Befragte verbinden das Leben und die Lebensweise anderer mit angenehmen 
Gedanken und Gefühlen. Es handelt sich hierbei in den meisten Aussagen um 
Gefühle des Stolzes auf andere. Die Befragten sind auf ihre Kinder und Enkel stolz, 
manchmal auf den Partner. Inhaltlich beziehen sich die Aussagen auf das 
Wohlbefinden und die gute Gesundheit der Kinder sowie auf deren 
gesellschaftlichen Status. Es geht um den schulischen und beruflichen Werdegang, 
um die materielle Absicherung sowie um die Generativität der Nachkommen.
Ich bin stolz darauf, dass... meine Töchter gute Ehen führen.
Ich bin stolz darauf, dass... die Kinder alle Familie haben und gesund sind.
Ich bin stolz darauf, dass... es mein Mann so weit gebracht hat.
Ich bin stolz darauf, dass... meine zwei Kinder gut aufgewachsen sind und jetzt für ihre 
Familien sorgen.
Ich bin stolz darauf, dass... mein Sohn das geschafft hat, was ich nicht verwirklichen 
konnte.
Ich bin stolz darauf, dass... meine Verwandten noch fromm sind.
Ich bin stolz darauf, dass... ich gesunde Nachkommen habe (acht Enkelkinder).
Ich bin stolz darauf, dass... mein Sohn in der Schule gute Noten hat.
Ich bin stolz darauf, dass... mein Sohn zielstrebig sein Studium absolviert.
Ich bin stolz darauf, dass... meine Tochter Erfolg im Beruf hat.
Ich bin stolz darauf, dass... meine Kinder einen festen Platz in Beruf und Gesellschaft 
gefunden haben.
Ich bin stolz darauf, dass... alle unsere Kinder der Großfamilie Arbeit haben.
Ich bin stolz darauf, dass... mein Sohn studieren konnte und einen sicheren Beruf als 
Studienrat hat.
Transpersonal, real, negativ
Befragte fühlen sich durch das Leben oder die Lebensweise von Nahestehenden auch 
belastet. Diese Antworten sind ebenfalls stark familienorientiert. Der inhaltliche 
Schwerpunkt liegt auf der Gesundheit von anderen sowie der Arbeits- und 
Perspektivlosigkeit von Nachkommen. Neben dem Problem der Arbeitslosigkeit, 
führt ein Lebenswandel von Kindern und Enkeln, der nicht den „normalen" oder 
erwarteten Spuren folgt, zu Sorgen und Unruhe bei den Eltern.
Es stört mich,... dass meine Töchter eigene Wege gehen.
Was mir in letzter Zeit zu schaffen macht,... ist das Alter der Kinder (Pubertät).
Was mir in letzter Zeit zu schaffen macht,... dass mein 24-jähriger Sohn noch so unreif ist.
Was mir in letzter Zeit zu schaffen macht,... das ist mein Sohn, denn er sollte endlich 
einmal ans Heiraten denken.
Es ist für mich schwer,... dass die Tochter geschieden ist.
Ziemlich schlecht fühle ich mich, wenn... es meinem Mann schlecht geht.
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Es ist für mich schwer,... dass mein einziger Sohn so ein „Aussteiger" ist.
Was mir in letzter Zeit zu schaffen macht,... ist die Perspektivlosigkeit für meine Kinder, 
die soziale Ungerechtigkeit in diesem Lande.
Was mir in letzter Zeit zu schaffen macht,... der Gesundheitszustand meines Bruders.
Was mir in letzter Zeit zu schaffen macht,... ist, dass meine Frau gesundheitlich nicht 
ganz auf der Höhe ist.
Es ist für mich schwer,... zu sehen, dass unsere drei Töchter arbeitslos sind.
Transpersonal, possible, positiv
Beim Blick in die Zukunft richten Befragte ihre Wünsche und Hoffnungen auf das 
Leben und die Lebensweise anderer. Hier geht es hauptsächlich um die Fortsetzung 
der Familie, d.h., die eigenen Nachkommen sollen heiraten und Kinder bekommen, 
und um die Sicherheit der Arbeitsplätze für Familienmitglieder.
In den nächsten Jahren,... wenn ich es noch erlebe, heiratet mein Bub.
Es wäre schön, wenn... unser Sohn auf irgendeine Art doch noch ein eigenes Kind haben 
könnte.
Es wäre schön, wenn... es unseren Enkeln auch noch so gut ginge wie uns heute.
Es wäre schön, wenn... meine Frau und Kinder gesund bleiben.
In den nächsten Jahren... findet meine Frau hoffentlich wieder Arbeit.
In den nächsten Jahren... hoffe ich, dass unsere Kinder noch Arbeit haben.
Transpersonal, possible, negativ
Auch Befürchtungen und Ängste sind auf das Leben von Nahestehenden gerichtet. 
Die Ängste betreffen den Partner und die Kinder. Die Befragten haben Angst davor, 
dass ihre Familie von Schicksalsschlägen, Krankheiten und Arbeitslosigkeit betroffen 
wird und dass die Zukunftsaussichten insgesamt immer schlechter werden.
Angst habe ich, dass... mein Großer mal in der Schule an Rauschgift gerät.
Angst habe ich, dass... die Ehe meines Sohnes in die Brüche geht.
Angst habe ich, dass... mein Sohn keine Familie gründet.
Angst habe ich, dass... es meinen Kindern später schlechter geht als heute.
Ich fürchte, dass ich... zusehen muss, wie die Zukunftsaussichten meiner Kinder 
zusehends schlechter werden.
Angst habe ich, dass... meine Frau dem täglichen Arbeitsstress gesundheitlich nicht 
standhält.
Angst habe ich, dass... einem Familienangehörigen eine Krankheit oder ein Unfall 
widerfahren könnten.
Angst habe ich, dass... meiner Frau etwas passiert und ihre Gesundheit eingeschränkt 
würde.
Angst habe ich, dass... meine Mutter stirbt.
Angst habe ich, dass... mein Mann plötzlich stirbt.
Angst habe ich, dass... meine Frau vor mir stirbt.
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Angst habe ich, dass... meine Kinder nach der Schule keinen Ausbildungsplatz 
bekommen könnten.
Gut 40% der 40- bis 85-Jährigen berichten in ihren spontanen realen Selbst- und 
Lebensbeschreibungen über das Leben anderer. Zumeist werden positive Aspekte 
genannt. In die Beschreibung des möglichen Selbst und Lebens nehmen 24,4% die 
Zukunftsaussichten anderer Personen mit auf. Hier dominieren die Sorgen und 
Befürchtungen, die die Befragten bzgl. des Lebens anderer haben.
Im letzten Themenblock geht es um die Unabhängigkeit von anderen Personen. 
Der Unabhängigkeitsgedanke bei Menschen zwischen 40 und 85 Jahren manifestiert 
sich hauptsächlich im Wunsch nach einer selbstständigen Haushaltsführung und 
Selbstversorgung. Die Gedanken sind darauf gerichtet, anderen (zumeist den 
Kindern) nicht zur Last zu fallen. Zum Denkbild „zur Last fallen" gehört die 
Vorstellung, auf Hilfe angewiesen zu sein oder gar ein Pflegefall zu werden.
Unabhängigkeit, real, positiv
Befragte zeigen in ihren Selbstbeschreibungen, dass sie stolz auf ihre vorhandene 
Unabhängigkeit sind. Dass diese positiven Aussagen gerade mithilfe der Emotion 
Stolz präsentiert werden, könnte darauf hinweisen, dass Befragte ihre 
Selbstständigkeit ihren Eigenschaften und Fähigkeiten zuschreiben, dass sie sich 
dafür verantwortlich fühlen.
Ich bin stolz darauf, dass... ich noch selbstständig bin.
Ich bin stolz darauf, dass... ich mich noch selbst versorgen kann.
Unabhängigkeit, real, negativ
Eine Einschränkung in der selbstständigen Lebensführung und das Angewiesensein 
auf die Hilfe von anderen erleben Befragte als Alterserscheinung, die sie negativ 
bewerten.
Was mir am Älterwerden missfällt,... dass man sich nicht mehr selbst versorgen kann.
Was mir am Älterwerden missfällt,... dass man immer mehr fremder Hilfe bedarf.
Unabhängigkeit, possible, positiv
Auch Wünsche und Hoffnungen richten sich auf die Unabhängigkeit von anderen 
Personen.
Später, wenn ich älter bin,... dann hoffe ich keinem zur Last zu fallen.




Ein großer Teil der Zukunftsantizipationen, die Unabhängigkeit zum Thema haben, 
enthalten Ängste und Befürchtungen. Die Unabhängigkeit zu verlieren, anderen 
Menschen zur Last zu fallen, sind Vorstellungen, die äußerst negativ bewertet 
werden. Besonders die Beziehung zwischen Eltern und Kindern soll sich nicht in 
Richtung Abhängigkeit verändern. Die Hoffnung, nicht auf die Hilfe von Kindern 
angewiesen zu sein, und die Angst, ihnen zur Last zu fallen, machen deutlich, wie 
stark der Unabhängigkeitsgedanke bei Menschen zwischen 40 und 85 Jahren 
vorhanden ist.
Angst habe ich, dass... ich von anderen abhängig werde.
Ich fürchte, dass ich... mal, wenn ich noch viele Jahre leben sollte, ein Pflegefall werde.
Ich fürchte, dass ich... meinen Kindern lästig werde.
In den realen Selbst- und Lebensbeschreibungen kommen Unabhängigkeits­
aussagen relativ selten vor. Lediglich 8% der 40- bis 85-Jährigen erwähnen das 
Unabhängigkeitsthema in positiver oder negativer Richtung. Die positiven Aussagen 
kommen mit 2% bei weniger Menschen vor als die negativen Gedanken zu diesem 
Bereich (5,4%). In den Zukunftsantizipationen erwähnt knapp ein Viertel der 
Befragten das Thema Unabhängigkeit von anderen. Hier liegt der Schwerpunkt 
deutlich auf den negativen, belastenden Selbstbeschreibungen. Diese Verteilung ist 
wahrscheinlich unter anderem stichprobenabhängig. Die Stichprobe umfasst 
selbstständig lebende Menschen zwischen 40 und 85 Jahren in Ost- und 
Westdeutschland. Diese Personengruppe ist real wenig mit starken Einbußen der 
Unabhängigkeit konfrontiert, ein Teil von ihnen (16,4%) antizipiert diese für die 
Zukunft. Die Befragten gehen von einer Verschlechterung aus, die sie mit 
unangenehmen Folgen für sich und ihre nächste Umgebung verbinden.
Zusammenfassung der Themen des sozialen Selbst
Soziale Beziehungen kommen in den Selbstbeschreibungen in ganz unterschiedlicher 
Form vor. Menschen in der zweiten Lebenshälfte haben Kontaktwünsche, sind auf das 
Zusammensein mit anderen gerichtet, ohne dass sie dieses Zusammensein weiter 
spezifizieren. Den Aussagen über die Beziehungsqualität lässt sich entnehmen, wann 
Kontakte als angenehm und wann als unangenehm erlebt werden. Die Gruppe der 
40- bis 85-Jährigen erlebt Beziehungen dann als gut und erstrebenswert, wenn sie 
ruhig und harmonisch sind. Spannungen sollen möglichst vermieden werden. Soziale 
Kompetenz ist in den Augen der Befragten ein ständig auszuhandelndes 
Gleichgewicht. Man erwartet von sich selbst, genug für andere zu tun, aber man will
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sich auch nicht ausnutzen lassen. Auch die Dimension Offenheit bedeutet für die 
Befragten eine Gratwanderung. Sie wollen sich in ausreichendem Maße anderen 
Menschen gegenüber öffnen, achten aber anderseits darauf, nicht zu naiv und 
gutgläubig zu sein. Auch das Durchsetzen der eigenen Vorstellungen und Wünsche 
liegt in Konkurrenz mit der Notwendigkeit, sich an die Ideen anderer anzupassen. 
Das Verhalten anderer wird hauptsächlich dann erwähnt, wenn es negativ auffällt. 
Erstaunlicherweise richten sich viele Satzergänzungen auch auf das Leben und die 
Lebensweise Nahestehender; die Aussagen sind dann nicht direkt auf den Befragten 
bezogen. In diesem Fall werden die Selbstbeschreibungen dazu genutzt, die eigene 
Verbundenheit mit dem Partner, mit Kindern und Enkeln auszudrücken.
Bei den Selbstbeschreibungen der sozialen Beziehungen, die sich auf den realen, 
gegenwärtigen Zustand beziehen, kommt das Thema Sozialkompetenz am 
häufigsten vor (vgl. Tabelle 2.1). Die Befragten beschreiben ihre sozialen 
Eigenschaften und ihr soziales Verhalten. Bei letzterem geht es zumeist um 
Unterstützungsleistungen, die sie für andere erbringen. Bei den Zukunfts­
vorstellungen erwähnen die Befragten hauptsächlich die Aufrechterhaltung von 
Kontakten sowie die sozialen Eigenschaften und Verhaltensweisen. Die 
Zukunftsantizipationen fallen im sozialen Bereich hauptsächlich positiv aus. Eine 
Ausnahme bilden der transpersonale Themenblock und die Aussagen über 
Unabhängigkeit. Hier stehen Ängste um die Zukunftsaussichten anderer deutlich im 
Vordergrund. Bei den realen Beschreibungen halten sich die positiven und negativen 
Aspekte die Waage. Das heißt, insgesamt wird der Bereich soziale Beziehungen von 
erfreulichen und belastenden Elementen bestimmt. Diese gleichstarke Besetzung von 
positiv und negativ findet sich bei einigen Themen auch direkt, wie z.B. bei Kontakt. 
Bei anderen überwiegt deutlich ein Pol, wie z.B. bei den Aussagen über 
Beziehungsqualität der positive und bei der Beurteilung des Verhaltens anderer der 
negative Pol.
Aus den Aussagen zum Thema "Unabhängigkeit" lässt sich ebenfalls erschließen, 
wie sich Personen der zweiten Lebenshälfte ihre persönlichen Kontakte und 
Beziehungen vorstellen. Sie geben an, dass sie nicht von anderen abhängig sein 
wollen, dass sie die Hilfe ihrer Kinder nicht in Anspruch nehmen wollen. Darüber 
hinaus sind sie besorgt, dass sich die Beziehung so verändern könnte, dass sie für 
Nahestehende eine Last werden. Aus diesen Gründen ist die Erhaltung der 
Unabhängigkeit ein wichtiges Thema in den Zukunftsantizipationen.
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Positiv 19,1 17,1 16,9 3,5 26,5 2 , 0
Negativ 17,2 8 , 8 23,5 21,3 8,3 5,4
Ambivalent 9,3 3,1 15,5 1,5 6,3 -
Nicht genannt 54,4 71,0 44,1 73,8 58,8 92,6
Possible
Positiv 12,3 5,1 16,6 - 5,3 3,8
Negativ 6,5 0,7 0,4 - 9,9 16,4
Ambivalent 1,7 0 , 2 0 , 2 - 1 , 2 2 , 0
Nicht genannt 79,5 94,0 82,8 - 83,6 77,8
N=2934, gewichtete Angaben
Anmerkung: In dieser Tabelle wurden lediglich die Kurzbezeichnungen der Themen verwendet. Für die 
inhaltliche Beschreibung wird auf den Text verwiesen.
Zentralität des Sozialen Selbst
Mithilfe des Zentralitätsmaßes wird geprüft, wie stark Personen zwischen 40 und 
85 Jahren das Verhältnis zu anderen in ihre Selbstbeschreibungen einbeziehen. 
Anders formuliert: Wir untersuchen anhand der Zentralität von sozialen 
Kognitionen, welches Ausmaß das soziale Selbst der Befragten hat.
Wir gehen hier davon aus, dass die Häufigkeit von Aussagen zum sozialen Selbst 
ein guter Indikator für den Stellenwert von sozialen Beziehungen und anderen 
Personen für die eigene Selbstdefinition ist.
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Im Durchschnitt werden von jeder Person 3,8 Aussagen zum sozialen Selbst 
gemacht. Der empirisch festgestellte Bereich geht von minimal 0 Aussagen bis 
maximal 15 Aussagen. Der theoretisch mögliche Bereich umfasst 0 bis 28 Aussagen. 
Es sind 4,8% Menschen in der zweiten Lebens hälfte zu identifizieren, die in ihren 
Selbstbeschreibungen das Thema „soziale Beziehungen" nicht erwähnen. Die 
Häufigkeitsverteilung ist in Abb. 2.1 wiedergegeben.
Wie hängt die Zentralität des sozialen Selbst mit der Lebenssituation zusammen?
Wir finden keinen substantiellen Zusammenhang zwischen der Zentralität des 
sozialen Selbst und dem Alter der Befragten. Der Mittelwert für Zentralität steigt 
zwar über die drei Altersgruppen an, die Unterschiede erreichen jedoch keine 
statistische Signifikanz (vgl. Tabelle 2.2).
Der Geschlechtsunterschied dagegen ist deutlich ausgeprägt: Frauen haben im 
Durchschnitt 4,35 Aussagen in ihren Selbstbeschreibungen, Männer hingegen 3,17 
Aussagen.
Ein Unterschied zwischen West- und Ostdeutschen ist vorhanden, ist aber 
deutlich schwächer ausgeprägt als der Geschlechtsunterschied. Für Westdeutsche ist 
das soziale Selbst weniger zentral (x= 3,74) als für Ostdeutsche (x= 3,97).
Tabelle 2.2 Zentralität des sozialen Selbst nach Lebenssituationen
bivariate Analysen
Zentralität F p-Wert




Geschlecht männlich: 3,17 
weiblich: 4,35
201,64 . 0 0 0
Region West: 3,74 
Ost: 3,97
4,44 .035








> 2 Kinder: 4,16
24,04 . 0 0 0
Freunde nicht genannt: 3,75 
genannt: 3,79
0,19 .660
N=2934, bzw. 2730, gewichtete Angaben
Personen mit Partner erwähnen das soziale Selbst bei der Beantwortung des 
SELEs seltener als Personen ohne Partner. Dieser Unterschied ist statistisch 
signifikant. Betrachtet man die Gruppe der „Partnerlosen" genauer, so stellt man
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fest, dass geschiedene und verwitwete Personen sogar häufiger über Beziehungen 
und andere Personen sprechen; sie haben höhere Zentralitätswerte als Menschen mit 
festem Partner. Ledige jedoch erwähnen ihre sozialen Beziehungen in den 
Selbstbeschreibungen signifikant seltener. Nach dem post-hoc-Vergleich (Tukeys 
HSD) unterscheiden sich die Ledigen signifikant von allen anderen Gruppen, 
während sich Personen mit Partner von den Ledigen und Verwitweten, nicht aber 
von den Geschiedenen unterscheiden. Die Geschiedenen bilden eine 
Zwischengruppe zwischen "mit Partner" und "verwitwet", sie unterscheiden sich 
nur von den Ledigen signifikant.
Diese Analyse legt die Interpretation nahe, dass das soziale Selbst bei Personen, 
die ihr ganzes Leben ohne Ehepartner waren, weniger stark ausgeprägt ist als bei 
allen anderen Gruppen. Die "Konfrontation" mit einer engen Beziehung, wie einer 
Partnerbeziehung, geht nach diesen Daten mit der Aufnahme von sozialen Aspekten 
in die eigene Identität einher. Auffallend ist, dass Personen, die jetzt keine 
Partnerbeziehung mehr haben, stärker sozial orientiert sind als Personen, die eine 
feste Partnerschaft haben. Das deutet darauf hin, dass die Verwitwung die 
Aufmerksamkeit stärker in eine soziale Richtung lenken könnte als eine 
Lebenssituation mit Partner. Hier zeigt sich, dass es sich bei den kognitiven 
Repräsentationen nicht nur um eine Abbildung der vorhandenen Netzwerke 
handelt.
Das Vorhandensein von eigenen Kindern steht mit der Zentralität des sozialen 
Selbst in deutlichem Zusammenhang: Je mehr Kinder eine Person hat, desto zentraler 
sind soziale Beziehungen für die eigene Selbstbeschreibung. Für Einzelvergleiche 
wurde ein post-hoc-Test (Tukeys HSD) durchgeführt. Die Mittelwerte von Personen 
mit zwei Kindern und denen mit drei oder mehr Kindern unterscheiden sich nicht 
signifikant (p>.05) voneinander, alle anderen Mittelwertsunterschiede erreichen 
statistische Signifikanz (p< .01).
Als weiterer wichtiger Aspekt der Lebensumstände bzgl. des sozialen Selbst wird 
das Vorhandensein von Freunden betrachtet. Die Mittelwerte bei Menschen mit und 
ohne Freunde unterscheiden sich nicht. Ob man gegenwärtig Freunde hat oder nicht, 




Zusammenfassung der bivariaten Analysen
Vergleicht man Menschen in verschiedenen Lebenssituationen bezüglich der 
Zentralität des sozialen Selbst, so stellt man fest,
•  dass das Lebensalter keinen Zusammenhang mit der Zentralität von 
sozialen Beziehungen aufweist
• dass Frauen ihre Selbstbeschreibungen stärker auf soziale Beziehungen 
hin ausrichten
• dass Ostdeutsche sich tendenziell häufiger mithilfe ihrer sozialen 
Umgebung beschreiben als Westdeutsche
• dass eine Ehe die Selbstbeschreibungen im Vergleich mit Ledigen sozialer 
macht, dass aber besonders die Verwitweten stark sozial ausgerichtet sind
• dass Kinder den sozialen Aspekt in den Selbstbeschreibungen verstärken, 
dass aber eine Kinderzahl größer als zwei keine zusätzliche Erhöhung mit 
sich bringt
• dass das Vorhandensein von mindestens einem Freund keinen 
Zusammenhang mit der Zentralität des sozialen Selbst zeigt.
Diese bivariaten Betrachtungen führen uns zu interessanten Einblicken in die Art, 
wie Menschen in der zweiten Lebenshälfte in verschiedenen Lebenssituationen ihre 
soziale Umwelt in die Selbstbeschreibungen aufnehmen und inwieweit sie ihre 
Identität durch soziale Beziehungen konstruieren. Die ausgewählten 
Lebenssituationen unterliegen aber selbst noch einer systematischen Verknüpfung. 
Zum Beispiel sind Verwitwete häufiger älter und weiblich. Deshalb ist es nötig, die 
Zentralität des sozialen Selbst multivariat zu analysieren, um diese Zusammenhänge 
zu kontrollieren.
Auch bei der multivariaten Betrachtung (vgl. Tabelle 2.3) sieht man, dass das 
Lebensalter keinen Einfluss auf die Zentralität von sozialen Selbstbeschreibungen 
hat. Ebenfalls ist hier die Tatsache, ob man Freunde hat, nicht von Bedeutung. Auch 
die regionale Zugehörigkeit spielt für die Zentralität von sozialen Beziehungen in 
den Selbst- und Lebenskonzeptionen keine bedeutsame Rolle.
Mit Abstand den deutlichsten Zusammenhang mit der Zentralität des sozialen 
Selbst hat das Geschlecht der Person. Die Identität von Frauen ist stärker auf die 
sozialen Aspekte ihrer Existenz gerichtet als die Identität von Männern. Der 
Familienstand und das Vorhandensein von Kindern liefern darüber hinaus noch 
unabhängige Beiträge zur Erwähnung von nahe stehenden Personen, Kontakten und 
Beziehungen in den spontanen Selbst- und Lebensbeschreibungen.
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Main Effects (Combined) 1342 11 122,0 24,9 ,000
Altersgruppen 4,3 2 2,2 0,4 ,643
Geschlecht 690,4 1 690,4 141,0 ,000
Region 22,8 1 22,8 4,7 ,031
Familienstand 86,2 3 28,8 5,9 ,001
Anzahl lebender Kinder 249,4 3 83,1 17,0 ,000
Freund genannt 7,3 1 7,3 1,5 ,223
Model 1342,4 11 122,0 24,9 ,000
Residual 13312,6 2718 4,9
Total 14655,0 2729 5,4
N=2730
Personennennungen
Neben der Häufigkeit, mit der Antworten zum sozialen Selbst in den 
Selbstbeschreibungen vorkommen, wird untersucht, welche Personen und 
Personengruppen in den spontanen Aussagen zu finden sind und wie diese mit den 
Lebenszusammenhängen variieren. Wir nehmen an, dass die reale 
Personenumgebung einen großen Einfluss auf die Konstruktion des sozialen Selbst 
hat. Anhand der Personennennungen wird untersucht, ob das soziale Selbst ein 
Spiegel der real existierenden sozialen Beziehungen ist, oder ob andere 
Lebensumstände und Personenmerkmale die Konstruktion beeinflussen.
Folgende Fragen werden in diesem Unterkapitel beantwortet:
1. In welcher Größenordnung kommen die spontan geäußerten
Personengruppen vor?
2. Welche Lebenszusammenhänge stehen im Zusammenhang mit der Nennung
von bestimmten Personengruppen?
Die Nennung von Familie in den Selbstbeschreibungen nimmt den ersten Rang 
ein. 59,6% der 40- bis 85-Jährigen nennen in ihren Selbst- und Lebensbeschreibungen 
die Familie mindestens einmal (vgl. Tabelle 2.4). Unter diese Kategorie fallen 
Antworten, die die Familie als Ganzes thematisieren, sowie Antworten über einzelne 
Familienmitglieder, insofern diese nicht eine gesonderte Kategorie bilden. Die 
Aussagen über unbestimmte andere kommt bei der Hälfte aller Personen vor. 
Beinahe genauso häufig finden wir Antworten über Kinder und Enkel. Den Partner 
erwähnen 40% aller Befragten. Freunde und Bekannte werden lediglich von 10% in 
die Selbst- und Lebensbeschreibungen aufgenommen.
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^  Die spontanen Nennungen von Personengruppen in den Selbst- und 
Lebensbeschreibungen lassen eine ausgesprochen deutliche Familien­
orientierung der 40- bis 85-Jährigen in Deutschland erkennen. Freunde 
spielen im Verhältnis dazu eine eher untergeordnete Rolle.
Tabelle 2.4 Prozentuale Häufigkeit genannter Personengruppen
Genannte Personengruppen Anzahl Befragter in %
Familie
Unbestimmte andere 




Mit Hilfe der logistischen Regression wird die Bedeutung, die die 
Lebensumstände (Geschlecht, Alter, Ost-/Westzugehörigkeit, Partner, Kinder und 
Freunde) für die Nennung von anderen Personen in den Selbstbeschreibungen 
haben, untersucht. In dem Modell werden die anderen unabhängigen Variablen 
kontrolliert. Als Operationalisierung der real vorhandenen Personen haben wir 
jeweils eine dichotomisierte Variable verwendet: Partner haben vs. keinen Partner 
haben; mindestens ein lebendes Kind haben vs. kein lebendes Kind haben; Freunde 
haben vs. keine Freunde haben.
Die Referenzgruppe hat jeweils den Wert 1, die anderen Werte qualifizieren die 
Abweichungen von 1.
Das Geschlecht und das Vorhandensein eines Partners steht im Zusammenhang 
mit der Einbeziehung des Partners in die Selbstbeschreibungen. Frauen erwähnen 
den Partner häufiger als Männer, Personen mit Partner häufiger als Personen ohne 
Partner (vgl. Tabelle 2.5).
Für die Nennung von Kindern und Enkeln ergibt sich ein anderes 
Zusammenhangsmuster. Hier sind es die Merkmale: weiblichen Geschlechts sein, die 
Zugehörigkeit zu den fünf neuen Bundesländern und das Vorhandensein 
mindestens eines lebenden Kindes, die die signifikant häufigere Erwähnung von 
Kindern und Enkeln beeinflussen.
Frauen erwähnen die Familie tendenziell häufiger als Männer. Die 70- bis 85­
Jährigen nennen die Familie signifikant seltener. Haben die Befragten Partner oder 








Eine ähnliche Konstellation der Lebenszusammenhänge hat auch einen 
signifikanten Einfluss auf die Nennung von Freunden: Wenn Partner und Kinder 
vorhanden sind, finden sich Freunde in den Selbst- und Lebenskonzeptionen 
signifikant seltener. Das Vorhandensein von Freunden hat einen signifikanten 
Einfluss auf die Nennung dieser Personen. Im Selbstbild von Frauen kommen 
Freunde etwas häufiger vor, und die Ältesten beziehen sich in ihren 
Selbstbeschreibungen seltener auf ihre Freunde.
















Partner (Ref.: kein Partner) 
Partner vorhanden 1 7 2 *** 0,93 1,65*** 0,75*** 1 ,07
Kinder (Ref.: keine Kinder) 
mindestens ein Kind 0,95 2,46*** 2,03*** 0,83* 0,94
Freunde (Ref.: keine Freunde) 
mindestens ein Freund 0,94 1,05 1 , 0 2 1,57*** 1,13**
Personenmerkmale 
Geschlecht (Ref.: männlich) 
Weiblich 1 2 4 *** 1,70*** 1 ,1 2 * 1,14* 1 ,1 6 ***
Geburtsjahr (Ref.: 1942-1956) 
1927 -  1941 1 , 1 1 0,96 0,95 0,96 1 , 0 0
1911 -  1926 1,09 0,90 0,75*** 0,77* 0,90
Region (Ref.: alte BRD) 
alte DDR 0,98 1 ,24*** 1,04 1 , 0 2 0,97
***p<=.001, **p<=.01, *p<=.05, N=2934
Für die Erwähnung der unbestimmten Personen in den Selbstbeschreibungen 
zeichnen zwei Merkmale verantwortlich: Es sind häufiger Frauen oder Personen, die 
Freunde haben.
Zusammenfassend kann man feststellen:
• Das reale Netzwerk hat in allen Fällen einen signifikanten Zusammenhang 
mit den Selbst- und Lebenskonzeptionen. Sind die entsprechenden 
Personengruppen real im Netzwerk vorhanden, so führt das zu einer 
verstärkten Erwähnung in den Selbstbeschreibungen.
• Frauen nennen alle Personengruppen signifikant häufiger als Männer. 
Frauen integrieren also häufiger andere Personen in ihr eigenes Selbstbild.
• Mit zunehmendem Alter sinkt die Häufigkeit der Repräsentationen von 
Familie und Freunden. Die Vorstellung, dass es an der allgemeinen realen 
Verkleinerung der Netzwerke liegt, drängt sich auf. Da in dem
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Regressionsmodell die realen Netzwerke kontrolliert wurden, trifft diese 
Vermutung nicht zu. Der Unterschied in der Anzahl der Repräsentationen 
muss andere Gründe als das Alter haben. Der Befund lässt sich mit den 
Annahmen der Selektivitätstheorie in Einklang bringen, die besagt, dass es 
keine generelle Abnahme der Kontaktbedürfnisse mit dem Alter gibt, aber 
eine Konzentration auf weniger Personen, denen sich alte Menschen 
besonders nahe stehend fühlen, auftritt. In unserem Fall handelt es sich 
um den Partner, die Kinder und die Enkel1.
• Die erwarteten Unterschiede zwischen Menschen aus Ostdeutschland und 
Menschen aus Westdeutschland finden sich lediglich im Hinblick auf die 
Nennung von Kindern und Enkeln.
^  Die Erwähnung von anderen Personen in den Selbst- und 
Lebensbeschreibungen ist keine reine Spiegelung der real existierenden 
personalen Umgebung. Neben dem großen Einfluss, den die reale 
Personenkonstellation zweifelsohne hat, spielen besonders das Geschlecht 
und zum Teil das Lebensalter bei der Konstruktion des sozialen Selbst eine 
Rolle.
Zusammenhänge der Themen des sozialen Selbst mit der Lebenssituation
Im letzten Analyseschritt werden Zusammenhänge zwischen den extrahierten 
Themen und Personen- bzw. Umgebungsmerkmalen untersucht. Dazu werden 
jeweils Kreuztabellen präsentiert. Mithilfe eines chi2 -Tests werden die 
Prozentangaben auf ihre Unabhängigkeit voneinander getestet. Wenn nicht anders 
angegeben, werden die Unterschiede besprochen, die auf dem 1%-Irrtumsniveau 
signifikant sind. Ein signifikantes chi2 bedeutet, dass es irgendwo in der Tabelle 
Zusammenhänge gibt, der generelle Wert gibt jedoch nicht an, bei welchen Gruppen 
oder Ausprägungen diese Zusammenhänge auftreten. Für diese Bestimmung 
werden die „residuals" genutzt. Für jede Zelle der Tabelle wird die Abweichung des 
beobachteten von dem erwarteten Wert bestimmt. Nach Everitt (1992) ist die 
spezielle Form des „adjusted residual" mit einem Wert '2 und größer' oder 'minus 2 
und kleiner' der Hinweis auf die Merkmalskombinationen, die den Zusammenhang 
ausmachen.
1 Bei dieser Interpretation muss jedoch beachtet werden, dass mit einem querschnittlichen Design
keine Aussagen über Altersunterschiede im Sinne von Entwicklung getroffen werden können. Die 
beobachteten Altersgruppenunterschiede müssten in einer Paneluntersuchung mit der Messung von 




In den folgenden Analysen wird die Stichprobe in sechs Altersgruppen unterteilt. 
Der Grund ist ein empirischer Befund von De Jong Gierveld und van Tilburg (1995). 
In der Stichprobe der über 75jährigen gilt: je älter desto einsamer, während dieser 
Zusammenhang bei den unter 75jährigen nicht nachzuweisen war. Um einen solchen 
Zusammenhang nicht von vornherein zu verdecken, wird unsere Stichprobe in sechs 
Altersgruppen analysiert (siehe Tabelle 2.6).
Die älteste Gruppe nimmt das Thema Kontakte/Zusammensein häufiger in die 
Selbstbeschreibungen auf als die anderen Altersgruppen. Über die positiven Aspekte 
von Kontakten, nämlich sich wohlfühlen mit anderen, den Kontakt wertschätzen, 
Zeit mit anderen zu verbringen, reden gleich viele Befragte aus allen Altersgruppen. 
Die negativen Aspekte werden deutlich häufiger in der ältesten Gruppe (77-85 Jahre) 
thematisiert. Beschreibungen von „alleinsein", „zu wenig Kontakt zu anderen 
haben" stehen hier im Vordergrund. Auch bei den ambivalenten Aussagen 
unterscheidet sich die älteste Gruppe am ehesten vom Mittel: Mehr über 76-jährige 
Befragte verbinden das Kontaktthema mit ambivalenten Einschätzungen. Die 
Gruppe der 47- bis 54-Jährigen hat deutlich weniger ambivalente Kontaktaussagen.
Das Befundmuster über die zukünftigen Kontakte unterscheidet sich von den 
Aussagen über die gegenwärtigen Kontakte. Bei den Zukunftsvorstellungen der 
Befragten fällt die älteste Gruppe nicht durch ein anderes Antwortmuster auf. Unter 
den jüngsten Befragten gibt es mehr Personen, die Kontakte vermehren oder 
intensivieren wollen als in den anderen Altersgruppen. In der Altersgruppe 55 bis 61 
Jahre gibt es auffallend weniger Wünsche nach Erneuerung oder Vermehrung von 
Kontakten.
Das Thema Beziehungsqualität nehmen deutlich mehr Befragte in der jüngsten 
Gruppe in ihre Selbstbeschreibungen auf als in allen anderen Altersgruppen (vgl. 
Tabelle 2.6). Dieser Unterschied zeigt sich bei den negativen Aussagen. Befragte 
zwischen 40 und 46 Jahren beschäftigen sich demnach mehr mit den belastenden 
Aspekten von Beziehungen als die anderen Altersgruppen. Die älteren Befragten 
äußern sich genauso negativ wie die meisten anderen, aber nennen deutlich weniger 
positive Aspekte von sozialen Beziehungen. Bei den 47- bis 54-Jährigen sind die 
ambivalenten Beziehungsbeschreibungen signifikant häufiger als bei den anderen 
Altersgruppen.
Die Unterschiede in den Antworten über Beziehungsqualität in der Zukunft 
werden von der jüngsten und der ältesten Befragtengruppe hervorgerufen. Die 
Jüngsten haben, wie auch bei den realen Selbstbeschreibungen, mehr Antworten. Die
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Ältesten verwenden deutlich weniger Selbstbeschreibungen über die Qualität ihrer 
Beziehungen. Der Unterschied liegt in den positiven Erwartungen und Wünschen. 
Die 40- bis 46-Jährigen haben die meisten Wünsche und Hoffnungen in Bezug auf 
das gute Verhältnis zu anderen; je älter die Kohorten werden, desto weniger positive 
Beziehungswünsche für die Zukunft äußern sie in ihren Selbstbeschreibungen.
Tabelle 2.6 Signifikante Zusammenhänge von Themen des sozialen Selbst mit Alter, in % 
Befragte











Kontakt real positiv 20,3 2 0 , 2 17,0 19,0 18,9 17,8 19,1
Zu wenig Kontakt, real 15,6 13,8* 16,4 19,8 19,8 26,5* 17,2
Ambivalent über Kontakte, real 8 , 6 6,5* 1 0 , 8 8 , 2 1 1 , 6 15,7* 9,3
Keine Nennung Kontakt real 55,6 59,4* 55,8 53,0 49,7 40,0* 54,4
Kontakt vermehren, intensivieren 15,3* 12,5 9,1* 1 0 , 8 12,5 14,5 12,3
Kontaktverlust 5,2 5,4 7,1 9,3* 7,6 4,3 6,5
Ambivalent über Kontakt possible 1 , 0 1,3 1,9 2,7 2,3 2 , 2 1 , 8
Keine Nennung Kontakt possible 78,4 80,8 81,9 77,2 77,6 79,0 79,4
Beziehung real positiv 
Beziehung real negativ 
Ambivalent über Beziehungen, real 
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Gute Beziehung wünschen 8 ,2 * 4,8 3,7 4,6 4,7 2 , 2 5,1
Verschlechterung von Beziehungen 
Ambivalent über Beziehung possible 






















Sozialkompetenz real positiv 
Sozialkompetenz real negativ 
Ambivalent über Sozialkompetenz, real 





























Verhalten anderer real positiv 2 ,1 * 2 ,2 * 4,7 3,6 5,8* 4,9 3,5
Verhalten anderer real negativ 21,3 23,6 26,6* 18,4 15,5* 13,0* 2 1 , 2
Ambivalent über Verhalten anderer, 
real 1 , 0 1 , 6 2,4* 1 ,1 1 , 2 1 ,1 1,5
Keine Nennung Verhalten anderer, real 75,6 72,5 66,3* 77,0 77,6 81,1* 73,8
Transpersonal real positiv 
Transpersonal real negativ 
Ambivalent über Transpersonal, real 





























Transpersonal possible positiv 
Transpersonal possible negativ 
Ambivalent über Transpersonal 
possible





























Unabhängigkeit real positiv 
Unabhängigkeit real negativ 






















Unabhängigkeit possible positiv 
Unabhängigkeit possible negativ 
Unabhängigkeit possible ambivalent 
Keine Nennung Unabhängigkeit 
possible
2 ,1 *
1 0 ,8 *
0,3*

























N=2934, gewichtete Angaben, * = p<.01
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Die untersuchten Kohorten nennen unterschiedlich häufig die eigene 
Sozialkompetenz in den Selbst- und Lebensbeschreibungen. Hier deutet sich sogar ein 
linearer Zusammenhang an: Je älter die Befragten sind, desto seltener thematisieren 
sie die eigenen sozialen Eigenschaften und Verhaltensweisen. Die negativen 
Stellungnahmen zur eigenen sozialen Kompetenz zeigen einen deutlichen 
Unterschied zwischen der jüngsten und der ältesten Gruppe. Unter den 77-bis 85­
Jährigen kritisieren 17,2% die eigene Sozialkompetenz. Bei den jüngeren Gruppen ist 
die Tendenz, sich selbst zu kritisieren, stärker ausgeprägt (25,8% der 40- bis 46­
Jährigen üben eine entsprechende Selbstkritik). Je älter die Menschen sind, desto 
weniger kritisch betrachten sie ihre sozialen Fähigkeiten und ihr soziales Verhalten. 
Dieses Muster findet sich ebenfalls bei den ambivalenten Aussagen. Das Ergebnis 
wird nicht dadurch erklärt, dass ältere Menschen sich generell weniger um ihr auf 
andere gerichtetes Verhalten kümmern. Die Altersverteilung der positiven 
Bemerkungen zeigt keinen Altersunterschied. Befragte im mittleren wie auch im 
höheren Erwachsenenalter beschreiben sich selbst als kompetent, sie können 
Kontakte aufbauen und aufrechterhalten und sind stolz darauf, anderen helfen zu 
können.
Bei den Aussagen über das Verhalten anderer gibt es keinen eindeutigen 
Alterstrend. Die 55- bis 61-Jährigen beziehen sich in ihren Selbstbeschreibungen 
deutlich häufiger auf das Verhalten anderer ihnen gegenüber, die älteste Gruppe (77- 
85J.) fällt durch deutlich weniger Antworten über das Verhalten anderer auf. In 
beiden Gruppen sind die Nennungen von negativen Aspekten für den Unterschied 
verantwortlich. Im Durchschnitt äußern sich 21,2% der Befragten negativ über das 
ihnen entgegengebrachte Verhalten. Unter den Ältesten sind es nur 13,0%, bei den 
55- bis 61-Jährigen jedoch 26,6%. Die Ältesten halten das Verhalten anderer für 
weniger relevant. In der Gruppe, die kurz vor ihrem 60. Geburtstag steht, macht das 
Verhalten von anderen einen wichtigeren Bestandteil der Selbstbeschreibungen aus. 
Entweder wird den Ältesten weniger unangenehmes Verhalten entgegengebracht 
oder sie lassen sich davon weniger stark beeindrucken.
In der jüngsten Kohorte finden wir die meisten Selbstbeschreibungen, die sich auf 
das Leben von Nahestehenden (transpersonal) beziehen. Der Alterstrend ist nicht linear, 
deutet aber darauf hin, dass Menschen über 55 Jahre das Leben und die Lebensweise 
anderer seltener als relevant für die eigene Selbstbeschreibung erachten. Aufgeteilt 
nach positiv und negativ, ergibt sich folgendes Bild: Bei den negativen Aussagen 
zeigt sich kein Altersunterschied, d.h., Menschen in der zweiten Lebenshälfte fühlen 
sich gleich häufig durch das Leben Nahestehender belastet. Der Altersunterschied
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zeigt sich wohl bei den positiven Aussagen, hier ist es die Gruppe der 40- bis 46­
Jährigen, die am häufigsten angenehme Gefühle und positive Gedanken über andere 
äußert. Aber auch bei den ambivalenten Aussagen fällt diese Gruppe durch die 
stärkste Besetzung auf.
Bei den Aussagen, die sich auf die Zukunft beziehen, zeichnet sich das gleiche 
Muster ab, hier scheint der Alterstrend linear zu sein: Je älter die Menschen sind, 
umso seltener äußern sie Wünsche und Befürchtungen, die sich auf das Leben von 
Nahestehenden beziehen.
Je älter die Befragten sind, desto häufiger erwähnen sie das Thema Unabhängigkeit 
von anderen in ihren Selbst- und Lebensbeschreibungen. Ältere sind stolz auf ihre 
Unabhängigkeit, die geringe Anzahl der Nennungen in den jüngeren Gruppen geht 
wahrscheinlich darauf zurück, dass diese Befragten ihre Unabhängigkeit von 
anderen als selbstverständlich betrachten. Die negativen Aspekte werden von den 
77- bis 85-Jährigen deutlich häufiger erwähnt. 8,6% dieser Altersgruppe fühlen sich 
durch mangelnde Unabhängigkeit in der Selbstversorgung so belastet, dass sie es in 
den Selbstbeschreibungen erwähnen.
Bei den Zukunftsantizipationen sieht man den Alterstrend noch deutlicher. Von 
den 40-Jährigen erwähnen 13% die Unabhängigkeit von anderen in ihren 
Selbstbeschreibungen, bei den über 77-Jährigen sind es 36%. Bei den Befürchtungen 
gilt: Je älter man ist, desto häufiger macht man sich Sorgen um die eigene 
Unabhängigkeit. Die Anzahl der Hoffnungen auf Unabhängigkeit steigt mit 
zunehmendem Alter bis zur Gruppe der 70- bis 76-Jährigen. In der letzten 
Altersgruppe geht die Anzahl der Nennungen wieder zurück. Hier sind weniger 
Befragte optimistisch über die Erhaltung ihrer Unabhängigkeit.
^  Bei den meisten Themen nimmt die Anzahl der Aussagen zum sozialen 
Selbst mit zunehmendem Alter ab. Zwei Themen rücken jedoch mit 
zunehmendem Alter in den Vordergrund der Selbstbeschreibungen: 
Kontakte und Unabhängigkeit. Besonders die älteste Gruppe klagt über zu 
wenig Kontakt und vermisst das Zusammensein mit anderen. Hier hat sich 
die Aufteilung der Befragten in sechs Altersgruppen als nützlich erwiesen. 
Das Thema Unabhängigkeit hat in den verschiedenen Altersgruppen 
unterschiedliche Gestalten: Bei den jüngeren Gruppen geht es eher um die 
Abgrenzung von anderen und um das Verhalten anderer, in den älteren 
Gruppen stehen die Unabhängigkeit und lebenspraktische Selbstständigkeit 




Frauen nehmen das Thema Kontakte/Zusammensein deutlich häufiger in ihre realen 
Selbstbeschreibungen auf als Männer (vgl. Tabelle 2.7). Dieser Unterschied zeigt sich 
bei den positiven Beschreibungen nicht. Gleich viele Männer und Frauen erleben 
Kontakte zu anderen Menschen auf eine erfüllende Weise. Den 
Geschlechtsunterschied sehen wir bei den negativen und ambivalenten 
Beschreibungen. Frauen erleben ihre Kontakte offensichtlich viel häufiger als nicht 
ausreichend oder als mehrdeutig. Auch bei den Beschreibungen der eigenen Person 
in der Zukunft sehen wir diesen Geschlechtsunterschied: Mehr Frauen nehmen das 
Thema Kontakte in ihre Zukunftsvorstellungen auf (24% Frauen versus 17% 
Männer). Hier findet sich der Geschlechtsunterschied bei allen Ausprägungen. 
Frauen haben sowohl mehr Wünsche und Hoffnungen als auch mehr Ängste und 
Befürchtungen in Bezug auf die Kontakte zu anderen.
Tabelle 2.7 Signifikante Zusammenhänge von Themen des sozialen Selbst mit 
Geschlecht, in % Befragte
Themen des sozialen Selbst männlich weiblich total
Kontakt real positiv 18,7 19,5 19,1
zu wenig Kontakt, real 14,8* 19,4* 17,2
Ambivalent über Kontakte, real 5,9* 12,5* 9,3
keine Nennung Kontakt real 60,6* 48,6* 54,4
Kontakt vermehren, intensivieren 1 1 ,0 * 13,5* 12,3
Kontaktverlust 4,8* 8 ,2 * 6,5
Ambivalent über Kontakt possible 1,3 2 , 1 1,7
keine Nennung Kontakt possible 83,0* 76,2* 79,5
Beziehung real positiv 16,3 17,8 17,1
Beziehung real negativ 6 ,2 * 1 1 ,2 * 8 , 8
Ambivalent über Beziehungen, real 2,3* 3,7* 3,1
keine Nennung Beziehung real 75,2* 67,2* 71,1
Sozialkompetenz real positiv 14,7* 19,0* 16,9
Sozialkompetenz real negativ 24,1 2 2 , 8 23,4
Ambivalent über Sozialkompetenz, real 13,5* 17,4* 15,5
keine Nennung Sozialkompetenz, real 47,7* 40,9* 44,1
Transpersonal real positiv 23,3* 29,5* 26,6
Transpersonal real negativ 6,5* 1 0 ,1 * 8,4
Ambivalent über Transpersonal, real 3,8* 8,7* 6,3
keine Nennung Transpersonal, real 66,4* 51,7* 58,8
Unabhängigkeit real positiv 1 , 6 2,4 2 , 0
Unabhängigkeit real negativ 3,2* 7,3* 5,4
keine Nennung Unabhängigkeit real 95,2* 90,2* 92,6
Unabhängigkeit possible positiv 2,4* 5,2* 3,9
Unabhängigkeit possible negativ 13,2* 19,3* 16,4
Unabhängigkeit possible ambivalent 1 , 6 2,4 2 , 0
keine Nennung Unabhängigkeit possible 82,8* 73,2* 77,8
N=2934, gewichtete Angaben, * = p<.01
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Das Thema Beziehungsqualität kommt ebenfalls in den realen Selbstbeschreibungen 
der Frauen häufiger vor als in denen der Männer. Die positiv erlebten Aspekte von 
Beziehungen erwähnen Frauen und Männer gleich häufig. Bei den negativen und 
ambivalenten Merkmalen von Beziehungen unterscheiden sich die beiden Gruppen 
sehr deutlich: Knapp doppelt so viele Frauen erwähnen belastende und ambivalente 
Beziehungen. Bezüglich ihrer Zukunftsvorstellungen von Beziehungen 
unterscheiden sich Männer und Frauen nicht signifikant voneinander.
Frauen beschreiben sich selbst deutlich häufiger in Begriffen ihrer Sozialkompetenz 
als Männer. Dieser Unterschied entsteht durch die positiven und ambivalenten 
Aussagen. Frauen nennen häufiger ihre positiven sozialen Eigenschaften und ihr 
gutes soziales Verhalten sowie ihre mehrdeutige Haltung gegenüber den eigenen 
Fähigkeiten und Verhaltensweisen im sozialen Bereich. Eine eindeutig kritische 
Haltung sich selbst gegenüber nehmen gleich viele Frauen und Männer ein. Die 
Beschreibung der zukünftigen Eigenschaften und Verhaltensweisen zeigt keine 
Geschlechtsunterschiede.
Die Selbstbeschreibungen von Männern und Frauen unterschieden sich nicht 
signifikant bzgl. der des Verhaltens anderer.
Der Geschlechtsunterschied fällt bei den Aussagen über das Leben und die 
Lebensweise Nahestehender sehr deutlich aus. Es sind mehr Frauen als Männer, die das 
Leben anderer in ihre Selbstbeschreibungen aufnehmen. Dieses gilt für die positiven 
Emotionen, für die belastenden Gedanken und Gefühle ebenso wie die ambivalenten 
Äußerungen. Erstaunlicherweise gibt es bei den auf die Zukunft gerichteten 
Selbstbeschreibungen keine Geschlechtsunterschiede. Nach den deutlichen 
Unterschieden bei den realen Selbstbeschreibungen wäre das zu erwarten gewesen.
Auch das Thema gegenwärtige Unabhängigkeit wird von Frauen häufiger erwähnt 
als von Männern. Der Unterschied entsteht durch negative und positive Aussagen. 
Die Unabhängigkeit in der Zukunft ist für Frauen relevanter als für Männer, sie 
äußern häufiger Hoffnungen auf die Erhaltung der Unabhängigkeit wie auch 
häufiger Verlustängste.
^  Das Geschlecht der Befragten steht in engem Zusammenhang mit der 
inhaltlichen Zusammensetzung des sozialen Selbst. Frauen haben bei den 
meisten Themenblöcken deutlich mehr Aussagen als Männer. Dieser 
Unterschied wird vielfach von der Nennung von belastenden und 
ambivalenten Aspekten erzeugt. Männer und Frauen erleben soziale 
Beziehungen gleich häufig positiv und erfüllend, Frauen erleben
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anscheinend zusätzlich die Belastung durch andere Menschen und 
repräsentieren diese Seite in ihren Selbst- und Lebenskonzeptionen.
Region
Mehr Befragte aus den fünf neuen Bundesländern erwähnen Kontakte zu anderen 
Personen in ihren Selbstbeschreibungen (vgl. Tabelle 2.8). Am deutlichsten 
unterscheiden sie sich bei den ambivalenten Aussagen von Befragten aus der alten 
BRD. Die Unterschiede sind statistisch gerade noch signifikant, wenn man eine 
Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% akzeptiert. Die Unterschiede bezüglich der 
antizipierten Kontakte verfehlen die Signifikanzgrenze von 5% deutlich. Menschen 
aus Ost- und Westdeutschland haben in Bezug auf ihre zukünftigen Kontakte 
ähnliche Vorstellungen und Wünsche.
Die Unterschiede in den Themen Beziehungsqualität, Verhalten anderer, Leben 
Nahestehender und Unabhängigkeit sind zwischen Befragten aus den alten und den 
neuen Bundesländern statistisch nicht bedeutsam.
Ost- und Westdeutsche unterscheiden sich nicht in der Häufigkeit, mit der sie 
insgesamt soziale Kompetenz in ihren Selbst- und Lebensbeschreibungen erwähnen. 
Sie unterscheiden sich jedoch deutlich bezüglich der Wertung. Die positiv erlebten 
Aspekte werden signifikant häufiger von Befragten aus Ostdeutschland genannt, 
während die Selbstkritik bezüglich sozialer Eigenschaften deutlich häufiger bei 
Befragten aus Westdeutschland zu finden ist.
Tabelle 2.8 Signifikante Zusammenhänge von Themen des sozialen Selbst mit Region, in 
% Befragte
Themen des sozialen Selbst West Ost total
Kontakt real positiv 19,0 19,2 19,1
zu wenig Kontakt, real 17,0 18,1 17,2
Ambivalent über Kontakte, real 8 ,6 * 12,5* 9,3
keine Nennung Kontakt real 55,4* 50,2* 54,4
Sozialkompetenz real positiv 16,1* 20,5* 16,9
Sozialkompetenz real negativ 24,5* 18,9* 23,4
Ambivalent über Sozialkompetenz, real 15,3 16,4 15,5
keine Nennung Sozialkompetenz, real 44,1 44,2 44,1
N=2934, gewichtete Angaben, * = p<.01
^  Die regionale Zugehörigkeit spielt bei der Konstruktion des sozialen Selbst 
keine so große Rolle, wie wir vermutet haben. Befragte aus den neuen 
Bundesländern erwähnen die Kontakte zu anderen etwas häufiger als 
Befragte aus den alten Bundesländern und äußern mehr positive Aspekte
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ihrer Sozialkompetenz, während Menschen aus Westdeutschland kritischer 
in Bezug auf ihre sozialen Charaktermerkmale sind.
Familienstand und Netzwerk
Besonders die Selbst- und Lebensbeschreibungen von Verwitweten und 
Geschiedenen enthalten häufig Aussagen über ihre sozialen Kontakte und das 
Zusammensein mit anderen. Trennt man die Aussagen nach positiven, negativen 
und ambivalenten Wertungen, so findet man, dass Ledige und Geschiedene häufiger 
negative Aspekte von Kontakten erwähnen, Verwitwete bewerten ihre 
Kontaktsituation häufiger positiv und ambivalent, während Befragte mit Partner 
relativ zu den anderen Gruppen häufig positive und selten negative oder 
ambivalente Selbstbeschreibungen liefern. Kontaktaussagen, die sich auf die Zukunft 
beziehen, finden sich bei Befragten ohne Partner häufiger als bei Menschen mit 
Partnern. Besonders Geschiedene und Verwitwete äußern die Hoffnung, dass sich 
mit ihren Kontakten alles zum Guten wenden möge.
Die Angaben über Beziehungsqualität finden wir bei Menschen mit Partner 
häufiger. Diese Aussagen sind auch deutlich häufiger positiv. Die Anzahl der 
Aussagen über schlechte Beziehungen unterscheiden sich nicht zwischen den 
betrachteten Gruppen. Die eigene soziale Kompetenz wird häufiger von Befragten mit 
Partner und von Geschiedenen als Teil ihrer Selbstbeschreibungen genutzt. Bei der 
Erwähnung des Verhaltens anderer ähneln sich die Gruppen relativ stark. Lediglich 
die Ledigen und die Geschiedenen urteilen etwas negativer über das Verhalten 
anderer ihnen gegenüber.
Das Leben der Nahestehenden beziehen deutlich mehr Befragte mit Partner in ihre 
Selbst- und Lebensbeschreibungen ein, besonders im Vergleich zu den ledigen 
Befragten. Diese Gedanken über das Leben anderer sind sowohl positiv, negativ als 
auch ambivalent. Dasselbe Muster sehen wir bei den Wünschen und Hoffnungen für 
andere. Auch hier haben Personen mit Partner deutlich mehr Satzergänzungen als 
alle Gruppen ohne Partner.
Die gegenwärtige Unabhängigkeit von anderen kommt in den Selbst- und 
Lebensbeschreibungen der Verwitweten am häufigsten vor (16%), bei Personen mit 
Partner am seltensten (6%). Dieses gilt sowohl für die positiven Beschreibungen („Ich 
bin unabhängig von anderen") als auch für die negativen Aussagen („Es fällt mir 
schwer, dass ich auf andere angewiesen bin"). Dasselbe Muster findet sich bei den 
Zukunftsantizipationen. Verwitwete erwähnen am häufigsten, dass sie hoffen, 
selbstständig zu bleiben. Sie erwähnen auch am häufigsten, dass sie sich Sorgen um
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ihre Unabhängigkeit machen. Menschen mit Partner sind offensichtlich nicht so stark 
auf die Erhaltung der Unabhängigkeit fokussiert wie Menschen, die ihren Partner 
verloren haben und von dieser Seite keine Unterstützungsressourcen erwarten 
können. Daraus lässt sich vorsichtig schließen, dass Hilfe annehmen von einem 
Partner als weniger belastend erlebt wird als von den Kindern. Bei der möglichen 
Inanspruchnahme der Hilfe von Kindern befürchtet ein Teil der Befragten, den 
Kindern zur Last zu fallen. Diese Überlegung wird bezüglich des Partners eher selten 
angestellt.
^  Der Familienstand spielt bei der Beschaffenheit des sozialen Selbst eine große 
Rolle. In Abhängigkeit davon, ob die Befragten ledig, geschieden, verwitwet 
sind oder einen Partner haben, ändert sich die inhaltliche und evaluative 
Zusammensetzung des sozialen Selbst. Der dichotome Vergleich von 
Befragten mit und ohne Partner würde die Darstellung vereinfachen, aber 
auch verfälschen. Die „partnerlose" Gruppe bildet keine Einheit. Es handelt 
sich um sehr unterschiedliche Lebensumstände, die detaillierter untersucht 
werden sollten.
Beim Vergleich von Menschen mit und ohne Kindern sehen wir die folgenden 
Unterschiede:
Die Bewertung der gegenwärtigen Kontakte fällt positiver aus, wenn Kinder 
vorhanden sind. Personen ohne Kinder äußern sich deutlich negativer über ihre 
Kontakte und das Zusammensein mit anderen als Menschen mit zwei oder mehr 
Kindern. Für die antizipierten Kontakte macht es keinen Unterschied, ob die 
Befragten Kinder haben oder nicht. Je mehr Kinder vorhanden sind, desto häufiger 
beziehen Menschen die Beziehungsqualität in ihre Selbst- und Lebensbeschreibungen 
ein. Sie beschreiben ihre Beziehungen (nicht nur zu den Kindern) häufiger positiv 
und häufiger negativ. Auf die Häufigkeit, mit der die eigene Sozialkompetenz und das 
Verhalten von anderen den Befragten gegenüber in die Selbstbeschreibungen 
aufgenommen werden, hat das Vorhandensein von Kindern keinen Einfluss. Den 
deutlichsten Zusammenhang gibt es mit den Aussagen über das Leben Nahestehender. 
Je mehr Kinder vorhanden sind, desto häufiger kommt die Beschreibung des Lebens 
und der Lebensweise Nahestehender in den realen Selbst- und 
Lebensbeschreibungen vor. Dieser Zusammenhang gilt vor allem für die positiven 
Schilderungen. Zum Beispiel haben 6,8% der Kinderlosen, aber 35,7% der Menschen 
mit drei oder mehr Kindern Satzergänzungen über das Leben anderer formuliert. Bei 
den Antizipationen für das Leben anderer sind die Kinderlosen ebenfalls deutlich 
seltener vertreten als Menschen mit Kindern. Dieses Muster bezieht sich auf die
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positiven Antworten, die die Wünsche und Hoffnungen für die Nahestehenden 
enthalten. Menschen mit Kindern haben aber auch deutlich mehr Befürchtungen und 
Ängste als Kinderlose.
Ob Kinder vorhanden sind oder nicht, hat auf die Häufigkeit der Nennung von 
Unabhängigkeit keinen Einfluss. Es wäre möglich, dass Kinderlose eher den Aspekt 
der Selbstversorgung erwähnen, während Menschen mit Kindern das Thema eher in 
Form von "Hilfe brauchen" und "zur Last fallen" in ihre Selbstbeschreibungen 
aufnehmen, so dass für die Gesamtvariable kein Unterschied festzustellen ist.
^  Wenn das Vorhandensein von Kindern für die Erwähnung von Themen des 
sozialen Selbst einen Effekt hat, so fällt dieser häufig positiv aus. Die 
Bewertung der eigenen Kontakte wird positiv evaluiert und das Leben von 
Nahestehenden wird häufiger positiv gesehen. Die Beschreibung der 
Beziehungsqualität fällt sowohl häufiger positiv als auch häufiger negativ 
aus. Bei den Zukunftsantizipationen sieht man: Kinder haben Einfluss auf 
positive Zukunftsvorstellungen, geben aber auch mehr Anlass, sich 
bezüglich der Zukunft Sorgen zu machen.
Die Zusammenhänge mit dem Vorhandensein von Freunden fallen relativ 
schwach aus, es handelt sich um eher kleine Unterschiede. Menschen mit Freunden 
äußern sich eher positiv und weniger ambivalent über ihre Kontakte zu anderen 
Menschen. Sie sprechen auch insgesamt etwas positiver über ihre gegenwärtigen 
Beziehungen und deren Qualität. Befragte mit Freunden beurteilen ihre soziale 
Kompetenz sowohl häufiger positiv als auch häufiger ambivalent. Freunde scheinen 
zum Nachdenken über die eigenen Eigenschaften und Verhaltensweisen anzuregen. 
Dieser Zusammenhang gilt auch für die Äußerungen über die antizipierten sozialen 
Eigenschaften. Satzergänzungen zum Verhalten von anderen und dem Leben von 
Nahestehenden werden vom Vorhandensein von Freunden nicht beeinflusst. Der 
Wunsch nach Unabhängigkeit von anderen wird häufiger von Menschen ohne 
Freunde geäußert als von Befragten mit Freunden.
^  Trotz der kleinen Effekte ist auffällig, dass sich das Vorhandensein von 
Freunden und Kindern sehr unterschiedlich auf den sozialen Aspekt der 
Selbstbeschreibungen auswirkt. Bei Menschen mit Freunden finden wir mehr 
Selbstbeschreibungen der eigenen Kapazitäten, die für die Gestaltung von 
sozialen Beziehungen notwendig sind, während Personen mit Kindern sich 
eher auf das Leben und das Wohlergehen von Nahestehenden richten.
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2.10 Zusammenfassung und Ausblick
Das soziale Selbst nimmt in den Selbst- und Lebensbeschreibungen der zweiten 
Lebenshälfte einen wichtigen Platz ein. Soziale Beziehungen werden auf vielerlei 
Weise in das eigene Selbstbild integriert. Dieses spiegelt sich in der Heterogenität der 
sozialen Themen, die aus den Selbstbeschreibungen extrahiert werden konnten. Der 
reine Kontakt, das Zusammensein mit anderen, ist ein häufig genanntes Thema, 
ebenso werden die eigene Sozialkompetenz wie auch das Leben und die 
Lebensweise Nahestehender häufig in die Selbst- und Lebensbeschreibungen 
aufgenommen. Bei den Aussagen, die sich auf die Zukunft richten, bildet die 
Unabhängigkeit von anderen das am häufigsten genannte Thema. Die Ausgestaltung 
einer sozialen Beziehung wird hier negativ definiert: Man will nicht von anderen 
abhängig sein oder ihnen zur Last fallen.
Insgesamt finden wir in den Selbstbeschreibungen die Spannung zwischen dem 
Bedürfnis nach Unabhängigkeit und dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Ein großer 
Teil der Aussagen spiegelt das Bedürfnis, in einen Kreis, hier zumeist den 
Familienkreis, integriert zu sein, ruhige und harmonische Beziehungen zu haben 
sowie sich anderen gegenüber ehrlich und liebevoll zu verhalten. Ein kleinerer Teil 
der Aussagen beschäftigt sich mit Unabhängigkeit.
Das soziale Selbst gehört neben der psychophysischen Integrität und dem 
psychischen Selbst zu den zentralsten Gebieten in den Selbst- und Lebens­
konzeptionen von Menschen in der zweiten Lebenshälfte (vgl. Dittmann-Kohli, Bode, 
& Westerhof, 2001). Die Nennung von konkreten Personen ist stark auf die Familie 
ausgerichtet. Es geht um die Familie als Ganzes sowie um den Partner, die Kinder 
und Enkel. Freunde, Kollegen, Nachbarn und andere Familienmitglieder werden 
deutlich seltener in die Selbstbeschreibungen aufgenommen.
Die Hypothese, dass das soziale Selbst nicht für alle sozialen Gruppen gleich ist, 
sondern nach Lebensumständen und Personenmerkmalen variiert, können wir 
bestätigen.
Für alle Altersgruppen ist das soziale Selbst zentral. Es manifestiert sich jedoch in 
anderen Inhalten und Themen. Die älteren Gruppen erwähnen häufiger die 
belastende Seite von fehlenden Kontakten und die Angst vor der Abhängigkeit von 
anderen. In den jüngeren Gruppen spielen häufiger die eigene soziale Kompetenz 
sowie das Leben und die Lebensweise von Kindern und Enkeln eine Rolle.
Mit der vorgestellten Disengagementtheorie lassen sich die Befunde nicht in 
Einklang bringen. Nach dieser Theorie dürfte sich die ältere Gruppe keine Sorgen
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über mangelnde Kontakte machen. Gerade der Rückzug von sozialen Kontakten 
wird in der Disengagementtheorie als erwünschter Zustand im Alter betrachtet. Der 
Wunsch nach sozialen Interaktionen geht bei den Menschen zwischen 40 und 85 
Jahren in Ost- und Westdeutschland mit zunehmendem Alter nicht zurück. Unser 
Zentralitätsbefund passt zu den Aussagen der Aktivitäts- wie auch der 
Selektivitätstheorie: Soziale Beziehungen behalten in der zweiten Lebenshälfte ihre 
Wichtigkeit. Der Kreis der in den Selbstbeschreibungen genannten Personen 
schränkt sich jedoch mit zunehmendem Alter ein. Der Partner sowie Kinder und 
Enkel bleiben im Fokus der Aufmerksamkeit, Freunde und die Familie im 
Allgemeinen werden in den älteren Gruppen deutlich seltener genannt.
Das Geschlecht der Befragten hängt mit Abstand am stärksten mit der Zentralität 
von sozialen Beziehungen für die eigene Selbstdefinition zusammen. Frauen sind 
deutlich stärker auf diesen Bereich gerichtet als Männer. Bei Betrachtung der 
Evaluationsrichtung der erwähnten Themen sieht man, dass Frauen und Männer 
ihre sozialen Beziehungen gleich häufig als positiv und bereichernd erleben. Ein 
Grund für die größere Zentralität bei den Frauen ist in den negativen und 
ambivalenten Aspekten zu finden. Frauen erleben an sozialen Beziehungen neben 
den positiven Seiten auch erheblich häufiger die negativen und belastenden Aspekte. 
Sie finden die vorhandenen Kontakte zum Teil nicht befriedigend, sind über die 
Lebensweise ihrer Nahestehenden viel häufiger beunruhigt und machen sich mehr 
Sorgen über ihre Unabhängigkeit im Alter. Das vorgestellte Interdependent/ 
Independent-Konstrukt (Markus & Kitayama, 1991; Cross & Madson, 1997) lässt sich 
lediglich mit einem Teil dieser Geschlechtsbefunde in Einklang bringen. Frauen sind 
in ihren Selbstbeschreibungen tatsächlich viel stärker auf den sozialen Bereich 
orientiert. Sie haben ein stärker ausgebildetes interdependent self. Beim Thema 
Unabhängigkeit müssten Männer mehr Aussagen haben, sie sollten der Theorie 
zufolge deutlich mehr independent-self-Merkmale zeigen. Diesen Zusammenhang 
bestätigen unsere Daten jedoch nicht. Es tritt sogar der entgegengesetzte 
Zusammenhang auf. Frauen erwähnen das Thema Unabhängigkeit sowohl in ihren 
auf die Gegenwart als auch auf die Zukunft gerichteten Selbstbeschreibungen 
signifikant häufiger und zeigen somit neben dem stärkeren interdependent self auch 
ein ausgeprägteres independent self. Der Wunsch nach Unabhängigkeit, bzw. die 
Sorge, anderen zur Last zu fallen, ist nicht überraschend. Frauen sind häufiger 
verwitwet oder erwarten, dass sie ihren Partner überleben werden (z.B. aufgrund 
eines Altersunterschiedes zwischen den Partnern und der höheren Lebenserwartung 
für Frauen). Somit ist die Sorge um die selbstständige Lebensführung ein wichtiges
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Thema. Wir sehen, dass das Inter dependent/Independent-Konstrukt in Bezug auf 
Geschlechtsunterschiede im höheren Alter einer Differenzierung bedarf.
Bei der regionalen Zugehörigkeit sehen wir z.T. signifikante Unterschiede, die 
jedoch auf relativ kleine Effekte zurückgehen. Hier muss die Vermutung, dass 
Menschen aus Ostdeutschland deutlich häufiger soziale Aspekte in ihre 
Selbstbeschreibungen aufnehmen und auch das soziale Selbst von mehr Facetten 
repräsentiert ist, abgeschwächt werden.
Bei der Betrachtung des realen Netzwerkes und des Familienstandes sehen wir, 
dass die realen Lebensumstände, ob man einen Partner, Kinder, Enkel oder/und 
Freunde hat, einen großen Einfluss auf die in den Selbst- und Lebensbeschreibungen 
repräsentierten Personengruppen haben. Zum Teil handelt es sich also um eine 
Abbildung der realen Lebensumstände. Es ist aber keine reine Spiegelung, weil 
andere Merkmale wie z.B. das Geschlecht der Befragten eine modifizierende Rolle 
spielen. Vergleicht man Männer und Frauen, die einen Partner haben, so nehmen die 
Frauen den Partner deutlich häufiger in die Selbstbeschreibungen auf als die 
Männer. Gleiches gilt für Frauen und Männer mit Kindern. Die Väter erwähnen die 
Kinder signifikant seltener als die Mütter, wenn sie sich selbst beschreiben sollen.
Weiterhin fällt auf, dass in den Selbst- und Lebenskonzeptionen von Menschen in 
der zweiten Lebenshälfte sehr wenige Freunde und Bekannte vorkommen. In den 
ältesten Gruppen liegt die Nennungshäufigkeit noch deutlich unter dem 
Durchschnitt. Die Entwicklungsrelevanz von Freundschaften kann für alle 
Lebensphasen als belegt angesehen werden (vgl. z.B. Hartup & Stevens, 1997). In 
Anbetracht des Befundes, dass gerade die Älteren auch häufiger über 
Einsamkeitsgefühle klagen und Personen vermissen, mit denen sie ihre Gedanken 
und Ideen austauschen können, könnte in freundschaftlichen Kontakten eine 
Möglichkeit liegen, diese wahrgenommene Lücke zu schließen.
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Across the whole life span individuality and relatedness are two central motivational orientations. 
These themes are scarcely studied in the second half of life. In chapter three the following questions 
are posed: Which concerns are associated with individuality and relatedness in middle and late 
adulthood? How central are these themes? Do age groups in the second half of life differ with regard 
to the meaning and centrality of individuality and relatedness? Self-descriptions, gathered with the 
SELE-instrument, were coded in terms of the different meanings related to individuality and 
relatedness: 13 concerns were identified. Results showed that individuality and relatedness are about 
equally important topics for meaning-giving in the second half of life. The comparison of five age 
groups shows that both themes are significantly less central in self-descriptions of older groups. The 
particular concerns associated with individuality and relatedness differ according to age as well. When 
results on centrality and on particular concerns are examined on the basis of theories of successful 
aging, and psychological well-being, it becomes evident that the ideas adults have of themselves do 
not fit with certain features of these theories. An important implication is that current theories of 
successful aging and well-being overemphasize individuality at the expense of relatedness.
Chapter three is published as
Bode, C., Westerhof, G. J., & Dittmann-Kohli, F. (2001). Selbstvorstellungen über Individualität und 
Verbundenheit in der zweiten Lebenshälfte. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie, 34, 365-375.
Chapter 3 
Selbstvorstellungen über Individualität 
und Verbundenheit
3.1 Einleitung
Die Dualität der Grundmotive Individualität und Verbundenheit beschäftigt vor 
allem Persönlichkeitspsychologen (für einen Überblick siehe Hermans & Hermans- 
Jansen, 1995; McAdams, 1988). Schneewind (1994) bezeichnet Verbundenheit und 
Autonomie als zwei zentrale Lebensthemen und Metaentwicklungsaufgaben, die den 
"individuellen Lebensgang in vielfältigen und facettenreichen Differenzierungen 
durchziehen" (S. 217). Für die zweite Lebenshälfte wissen wir in Bezug auf diese 
Motive jedoch relativ wenig. Autonomie wird in der gerontologischen Forschung 
hauptsächlich als Selbstversorgung und Selbstständigkeit in der Lebensführung 
interpretiert (z.B. Baltes, 1995). Verbundenheit ist schwerpunktmäßig in der Analyse 
von sozialen (Unterstützungs-)Netzwerken, intergenerationellen Beziehungen und 
dem Thema Einsamkeit vertreten (z.B. Knipscheer, de Jong Gierveld, van Tilburg & 
Dykstra, 1995; Kruse & Wahl, 1999).
Dieser Beitrag beschäftigt sich mit persönlicher Sinngebung durch Individualität 
und Verbundenheit in der zweiten Lebenshälfte. Die vorliegende Studie bewegt sich 
nicht auf Motivniveau, sondern auf dem Niveau von Selbstvorstellungen. 
Selbstvorstellungen zeigen, welchen Aspekten Menschen Bedeutung und Relevanz 
zumessen, wie sie ihrem Leben Sinn geben (Dittmann-Kohli, 1995a). Es soll der Frage 
nachgegangen werden, inwieweit und auf welche Weise die Themen Individualität
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und Verbundenheit für die Selbstvorstellungen von 40- bis 85-Jährigen von 
Bedeutung sind.
Für die Bestimmung dieser ich-gerichteten und verbundenheitsorientierten 
Selbstvorstellungen werden die Definitionen des independent self und 
interdependent self von Markus und Kitayama (1991) benutzt. Die 
Definitionskriterien für independent self und interdependent self werden von 
Singelis (1994, S. 581) wie folgt zusammengefasst. Er beschreibt eine independente 
Selbstkonstruktion als ein fest umrissenes, einheitliches und stabiles Selbst, das 
abgegrenzt vom sozialen Kontext existiert. Folgende Merkmale stehen im 
Vordergrund: a) eigene Fähigkeiten, Gedanken und Gefühle, b) Selbstdarstellung 
und das Empfinden, dass es die eigene Person nur einmal gibt, c) die Verwirklichung 
von Eigenschaften und die Förderung der eigenen Ziele haben einen hohen 
Stellenwert, d) Direktheit in der Kommunikation. Personen mit ausgeprägten 
independenten Selbstvorstellungen erreichen Wertschätzung der eigenen Person 
durch Selbstdarstellung und positive Beurteilung ihrer Eigenschaften. Ein 
interdependentes Selbst wird als flexibel und veränderbar betrachtet. Personen mit 
ausgeprägten interdependenten Selbstvorstellungen empfinden sich als verflochten 
mit anderen Personen. Hier liegt der Nachdruck auf a) Aspekten außerhalb der 
eigenen Person, wie z.B. Klassenzugehörigkeit, Rollen und Beziehungen, b) 
Zugehörigkeit und Adäquatheit, c) dem Erreichen einer angemessenen Position 
sowie d) indirekter Kommunikation und dem „Lesen der Gedanken anderer".
Markus & Kitayama (1991) können nachweisen, dass independente und 
interdependente Selbstvorstellungen nicht universell sind, sondern kulturspezifisch 
geformt werden. Besonders bemerkenswert sind Befunde über den Zusammenhang 
zwischen Selbstkonzepten und psychologischen Basisprozessen. Die Autorinnen 
zeigen den Einfluss von Selbstvorstellungen auf Kognitionen, Emotionen und 
Motivationen. Alle Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass 
Selbstvorstellungen nur im soziokulturellen Kontext sinnvoll untersucht und 
interpretiert werden können.
Die Konstrukte „independent self" und „interdependent self" enthalten jedoch 
bisher keine Lebensspannenperspektive. Die von Markus & Kitayama (1991) 
vorgelegten Ergebnisse beziehen sich fast ausschließlich auf Studenten. Es bleibt 
undeutlich, ob sich die Themen Individualität und Verbundenheit in der zweiten 
Lebenshälfte verändern oder ob man von gleichen Bedeutungen für alle 
Altersgruppen ausgehen kann. In vorhandenen Untersuchungen (an jungen 
Erwachsenen) steht die Analyse der Ausprägungsstärke dieser Selbstvorstellungen
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und nicht die Bedeutung von Individualität und Verbundenheit im Vordergrund. 
Durch die Verknüpfung mit dem zweiten theoretischen Ausgangspunkt, dem 
Persönlichen Sinnsystem (Dittmann-Kohli, 1995a; Dittmann-Kohli & Westerhof, 
2000), können wir sowohl eine Lebensspannenperspektive als auch eine 
Bedeutungsklärung hinzufügen.
Das Persönliche Sinnsystem bietet eine Metatheorie für die Konzeptualisierung 
von Selbstvorstellungen. Eine traditionelle Betrachtungsweise von Selbstkonzepten, 
die hauptsächlich Persönlichkeitseigenschaften und Selbstbewertungen (self-esteem) 
umfasst, wird als unzureichend gewertet. Das Selbstkonzept wird deshalb inhaltlich 
ausgeweitet: Der eigene Körper, Aktivitäten, Beziehungen zu anderen sowie 
materielle und politische Lebenskontexte können Teile des Selbstkonzeptes und 
somit der persönlichen Sinngebung sein. Bisherige Forschungsergebnisse zeigten, 
dass Selbstvorstellungen gleichzeitig auf unterschiedliche Lebensbereiche gerichtet 
sind (Dittmann-Kohli, Bode & Westerhof, 2001; Katzko, Steverink, Dittmann-Kohli & 
Herrera, 1998; Westerhof, Dittmann-Kohli & Katzko, 2000). So ist es möglich, ich- 
zentrierte und verbundenheitsorientierte Selbstvorstellungen zu untersuchen.
Wir gehen davon aus, dass Menschen danach streben, die Welt, in der sie leben, 
für sich selbst zu strukturieren, d.h. verstehbar und erklärbar zu machen. 
Selbstvorstellungen drücken aus, wie eine Person sich, ihre Umgebung und ihre 
Lebensbedingungen wahrnimmt, interpretiert und bewertet und so versucht, ihrem 
Leben Sinn zu geben. Dieser Sinn lässt sich unseres Erachtens nicht ausschließlich 
durch die Ausprägungsstärke bestimmter Themen erfassen, sondern manifestiert 
sich in den subjektiven Bedeutungen, die in dieser Arbeit inhaltliche Anliegen bzw. 
Concerns genannt werden. Mithilfe der inhaltlichen Anliegen wird die semantische 
Bedeutung von Individualität und Verbundenheit von Personen in der zweiten 
Lebenshälfte erfasst.
Die Ausprägungsstärke nennen wir Zentralität. Darunter wird der Grad der 
Bedeutsamkeit, das Ausmaß des Selbstbezuges verstanden. Je zentraler ein Thema 
ist, desto mehr Aufmerksamkeit bindet es; es kann leichter aus dem 
Langzeitgedächtnis abgerufen werden und steht in engerer Verbindung mit 
Verhaltensaspekten (Thomas, 1989; Westerhof, Kuin & Dittmann-Kohli, 1998). In der 
vorliegenden Studie soll der bisher vernachlässigten Frage nachgegangen werden, ob 
Zentralität und inhaltliche Anliegen von individualitäts- und verbundenheits­
orientierten Selbstvorstellungen nach Altersgruppen differenzierte Ausprägungen 
aufweisen.
Altersgruppendifferenzen können auf Entwicklungsprozesse zurückgehen.
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Entwicklungstheorien wie z.B. die von Erikson oder Bühler beziehen sich nicht 
explizit auf Selbstvorstellungen. Sie geben in ihren Beschreibungen des Lebenslaufs 
keine direkten Hinweise auf Veränderungen bzgl. der Themen Individualität und 
Verbundenheit. Deshalb orientieren wir uns hier an aktuelleren Theorien über 
Wohlbefinden im Erwachsenenalter und Vorstellungen erfolgreichen Alterns, um 
deren Implikationen für unsere Fragestellung auszuloten.
In einer auf humanistischen Theorien aufbauenden Konzeptualisierung von 
psychologischem Wohlbefinden im Erwachsenenalter (Ryff, 1995) finden sich 
hauptsächlich auf die eigene Person gerichtete Vorstellungen wieder. Danach besteht 
psychologisches Wohlbefinden aus 1. der positiven Evaluation der eigenen Person 
und des eigenen Lebens, 2. Persönlichkeitsentwicklung, 3. der Überzeugung, dass 
man selbst sein Leben und seine Umgebung effizient beeinflussen und meistern 
kann, 4. dass man ein selbstbestimmtes Wesen ist, 5. der Überzeugung, dass das 
eigene Leben sinnvoll ist und 6. dass man gute Beziehungen zu anderen Menschen 
hat. Die ersten vier Definitionskriterien decken sich mit der Definition des 
"independent self" von Markus und Kollegen. Das letzte (6.) Element passt als 
einziges zu interdependenten Selbstvorstellungen. Die Untersuchungen von Ryff 
(1995) zeigen neben der Ich-Zentrierung, dass sich unterschiedliche Kriterien für 
Wohlbefinden unterscheiden lassen, deren Bewertung in verschiedenen Alters­
gruppen anders ausfällt. Daraus lässt sich für unsere Fragestellungen die Vermutung 
ableiten, dass mehrere Bedeutungen von Individualität und Verbundenheit 
unterschieden werden können und dass Altersunterschiede bezüglich dieser 
Bedeutungen zu erwarten sind.
Auch zurzeit gängige Theorien erfolgreichen Alterns (z.B. Baltes & Carstensen,
1996) stellen die Selbstverwirklichung des Individuums in den Vordergrund. Die 
Grundgedanken des SOC-Modells (Selektion, Optimierung, Kompensation) eignen 
sich zwar sowohl für ich-bezogene als auch auf Verbundenheit gerichtete 
Anpassung, jedoch werden hauptsächlich individualitäts gerichtete Aspekte 
thematisiert. Wenn Verbundenheitsaspekte untersucht werden, so steht dennoch die 
Verbesserung des persönlichen Wohlbefindens durch soziale Kontakte im 
Vordergrund.
Die besprochenen Theorien zeigen deutlich, dass die Vorstellungen über "ein 
gutes Leben" im mittleren und höheren Erwachsenenalter stark mit der Erreichung 
von Selbstentfaltung, persönlichen Zielvorstellungen und der Wertschätzung der 
eigenen Person verbunden sind. Danach sollten ich-gerichtete Selbstvorstellungen in 
der zweiten Lebenshälfte nicht an Wichtigkeit abnehmen, sondern vielleicht sogar
80
Individualität und Verbundenheit
wichtiger werden. Diese Theorien räumen der Verbundenheit mit anderen einen 
gewissen, aber relativ zu Individualität geringeren Raum ein. Ryff selbst weist schon 
1989 darauf hin, dass in den wissenschaftlichen Formulierungen von Wohlergehen 
die Bezogenheit auf andere Personen zu wenig Beachtung findet. Letztlich können 
aber erst empirische Untersuchungen der subjektiven Vorstellungswelt zeigen, 
inwieweit diese mit den theoretisch postulierten Kriterien für ein erfolgreiches Leben 
übereinstimmt.
Eine Theorie, die sich speziell mit der Entwicklung von sozialen Beziehungen im 
höheren Erwachsenenalter beschäftigt, ist die sozio-emotionale Selektivitätstheorie 
(Carstensen, 1995). Sie bietet einen differenzierten theoretischen Rahmen für die 
Vorhersage und Interpretation von Altersunterschieden im Bereich sozialer 
Beziehungen. Carstensen geht davon aus, dass Interaktionshäufigkeiten nicht erst im 
höheren Alter geringer werden, sondern dass es sich um einen lebenslangen 
Selektionsprozess handelt. Die in unserem Zusammenhang wichtigste Aussage der 
Selektivitätstheorie ist, dass sich die Funktionen von sozialen Beziehungen mit 
steigendem Alter stärker auf die Emotionsregulation richten und die 
Aufmerksamkeit auf die Nahestehenden zentriert wird. Für die Fragestellungen 
dieser Untersuchung lassen sich daraus folgende Überlegungen zu 
Selbstvorstellungen ableiten: Die Zentralität von Verbundenheit sollte in allen 
Altersgruppen gleich sein; die Anliegen sollten sich in den höheren Altersgruppen 
stärker auf den Kontakt mit nahe stehenden Personen richten.
Neben Entwicklungsprozessen können auch andere Faktoren Einfluss auf die 
Entstehung von Selbstvorstellungen haben. Markus und Kollegen (Markus & 
Kitayama, 1991; Markus, Mullally & Kitayama, 1997) betonen in ihren Arbeiten die 
Interaktionen zwischen kulturellen Mustern und Selbstvorstellungen. Unterschiede 
in der Bedeutung und Ausprägung von Individualität und Verbundenheit im 
mittleren und späteren Erwachsenenalter können somit als Folge gesellschaftlicher 
Wandlungsprozesse in westlichen Kulturen erwartet werden. Beck und Beck­
Gernsheim (1994) gehen davon aus, dass sich vorgegebene soziale Lebensformen, 
Normalbiographien und Leitbilder auflösen und es zu einer Pluralisierung von 
Lebensstilen kommt. Die Konsequenz ist, dass von jeder und jedem ein eigener 
Lebensentwurf erwartet wird. Auch Baumeister und Muraven (1996) argumentieren, 
dass mit dem Wegfallen von Grundwerten ein „value gap" in der persönlichen 
Sinngebung entstanden ist. Diese Lücke soll unter anderem dadurch gefüllt werden, 
dass das Selbst, die eigene Identität, als neuer moralischer Imperativ verwendet 
wird. In diesem Sinne werden Selbst(er)kenntnis und Selbstentfaltung zu wichtigen
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Zielen, die als Handlungsbegründung und Quelle persönlicher Sinngebung dienen. 
In den Vordergrund rücken Lebensformen, bei denen persönliche Ambitionen, 
Wünsche und Neigungen die Grundlage für Entscheidungen bilden, aber weniger 
auf die Harmonisierung von sozialen Beziehungen und Verknüpfung von 
Lebensläufen verschiedener Personen und Generationen geachtet wird.
Was bedeuten diese gesellschaftlichen Veränderungen für Personen in der zweiten 
Lebenshälfte und welche Auswirkungen auf Selbstvorstellungen könnten sie haben?
Aus einer Kohortenperspektive können wir höhere Zentralitätswerte für ich- 
gerichtete Selbstvorstellungen im mittleren Erwachsenenalter und höhere 
Zentralitätswerte für interdependente Selbstvorstellungen in den älteren Gruppen 
erwarten. Die Sozialisation in unterschiedlichen historischen Zeiten mit 
entsprechend anderen Werten hätte dann entsprechenden Einfluss auf die Bildung 
von Selbstvorstellungen. Im Sinne eines Periodeneffektes könnte der Wandel von 
gesellschaftlichen Strukturen mittlere und ältere Erwachsene in ihren Haltungen 
beeinflussen: Hinweise auf die vermehrte Entwicklung von auf Eigenständigkeit 
gerichteten Selbstvorstellungen finden sich in der Studie von Dittmann-Kohli 
(1995a). Sollte das gesellschaftliche Klima auf alle Altersgruppen gleich wirken oder 
sollten Selbstvorstellungen in Bezug auf Individualität und Verbundenheit so basal 
sein, dass sie für alle Altersgruppen gleich bedeutend sind, sollten sich keine 
Altersunterschiede bzgl. Zentralität und Anliegen ergeben.
3.2 Fragestellungen
1. Welche Anliegen enthalten die auf Individualität und Verbundenheit 
gerichteten Selbstvorstellungen bei Menschen in der zweiten Lebenshälfte, und 
wie zentral sind diese?
2. Welche Unterschiede lassen sich in Bezug auf Zentralität und Bedeutung 
von Individualität und Verbundenheit zwischen den Altersgruppen feststellen? 
Mit der Self-Construal-Skala (Singelis, 1994), einem für die Erfassung von ich­
bezogenen und verbundenheitsorientierten Selbstvorstellungen entwickelten 
Forschungsinstrument, lassen sich diese Fragen nicht beantworten. Die Self- 
Construal-Skala wurde für junge Erwachsene entwickelt und auf studentische 
Lebenskontexte zugeschnitten. Darüber hinaus können mit diesem Instrument 
mögliche Altersunterschiede in Bezug auf inhaltliche Anliegen nicht beschrieben 
werden, weil die Skala lediglich für den Gebrauch von Summenwerten für 
independent self und interdependent self konstruiert ist und somit davon 
ausgegangen wird, dass die verschiedenen Arten von ich-bezogenen oder
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interdependenten Anliegen für alle Menschen gleich relevant und zutreffend sind.
Entsprechend der Konzeptualisierung des Persönlichen Sinnsystems wurde ein 
halb-standardisiertes Erhebungsinstrument entwickelt (SELE = SElbst und LEben, 
Dittmann-Kohli, 1995a), das in Forschungsvorhaben über das mittlere und höhere 
Erwachsenenalter angepasst und erprobt wurde (z.B. Dittmann-Kohli, Bode & 
Westerhof, 2001; Katzko, Steverink, Dittmann-Kohli & Herrera, 1998; Westerhof, 
Dittmann-Kohli & Katzko, 2000). Dieses Verfahren bietet die Möglichkeit, Inhalte und 
Zentralität von Selbstvorstellungen auf inhaltsanalytischem Weg zu bestimmen.
3.3 Methode 
Stichprobe
Im Rahmen des Deutschen Alters-Surveys wurden 4838 selbstständig lebende 
Frauen und Männer in Ost- und Westdeutschland im Alter von 40 bis 85 Jahren 
befragt (Bode, Westerhof & Dittmann-Kohli, 2001a). Es handelt sich um eine nach 
Alter (40-54 J., 55-69 J., 70-85 J.), Geschlecht sowie alten und neuen Bundesländern 
geschichtete Einwohnermeldestichprobe. Die hier berichteten Ergebnisse gehen auf 
eine repräsentative Teilstichprobe von 2934 Personen zurück. Die Ausschöpfungsrate 
betrug 50,3%.
Erhebung und Instrumente
Der Deutsche Alters-Survey enthält psychologische sowie soziologische 
Forschungsinstrumente zur Erfassung von Selbstkonzepten, Lebensentwürfen und 
Lebenszusammenhängen. Die Erhebung wurde 199ó bei den Befragten zu Hause 
durchgeführt. Zuerst füllten sie das SELE-Instrument selbstständig aus. 
Anschließend wurde ein mündliches Interview durchgeführt, und als letzten Teil 
füllten die Teilnehmer einen Fragebogen schriftlich aus.
Die auf Individualität und Verbundenheit gerichteten Selbstvorstellungen wurden 
mit dem SELE-Instrument (Bode, Westerhof & Dittmann-Kohli, 2001a) erhoben. Bei 
der Bearbeitung dieses Satzergänzungsverfahrens wurden die Befragten gebeten, 28 
Satzanfänge so zu vervollständigen, dass sie die eigene Person gut beschreiben. Um 
die erhaltenen Selbstbeschreibungen (Satzanfang plus Ergänzung) analysierbar zu 
machen, wurde ein Codierschema entwickelt. Die Kategorien orientieren sich an den 
Definitionen von Markus und Kollegen (Markus & Kitayama, 1991; Markus, Mullally 
& Kitayama, 1997). Eine genaue Beschreibung der Operationalisierung, der 
Vorgehensweise und des Codierschemas gibt Bode (1999). Die Überein­
stimmungswerte von Cohens Kappa = .83 für die abstrakteste Codierebene
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(independent, interdependent, Rest) und einem Kappa von .81 für die inhaltlichen 
Anliegen zwischen zwei Codiererinnen zeigen, dass das Codierschema eine reliable 
Einordnung möglich macht.
Pro Person wurde jeweils ein Summenscore für individuumszentrierte Aussagen 
und für verbundenheitsorientierte Aussagen gebildet. Diese Summenscores drücken 
die Zentralität von Individualität und Verbundenheit im Persönlichen Sinnsystem 
aus. Die Häufigkeitsverteilungen der Scores entsprechen einer Normalverteilung 
(Individualität: x = 5.8, s = 2.8, Range: 0-19 Nennungen; Verbundenheit: x = 5.8, s =
3.0, Range: 0-17 Nennungen).
Die Selbstbeschreibungen wurden weiterhin danach analysiert, auf welche Weise 
Individualität und Verbundenheit von den Befragten thematisiert wurden. Diese 
Anliegen wurden in dichotomisierten Variablen abgebildet (eine Person hat ein 
inhaltliches Anliegen genannt bzw. nicht genannt).
3.4 Ergebnisse 
Anliegen und Zentralität
Die auf Unabhängigkeit gerichteten Selbstvorstellungen ließen sich zu sechs Themen 
zusammenfassen (Tab. 3.1). In den Themen werden sowohl positive als auch 
negative Aussagen mit gleichen Anliegen zusammengefasst. Die Beispielsätze in den 
Tabellen zeigen häufig vorkommende Selbstbeschreibungen. Bei der Beschreibung 
der Resultate wird zusätzlich auf die Reichweite der Themen hingewiesen.
Den größten inhaltlichen Block bilden die Selbstbeschreibungen zu Wohlbefinden 
und Entspannung. Hier steht die Person mit den entsprechenden Emotionen und 
inneren Zuständen im Fokus der Aufmerksamkeit. Fast 90% aller Befragten 
erwähnen diesen Inhalt mindestens einmal bei der Vervollständigung der SELE- 
Satzanfänge.
66% der Teilnehmer nehmen in ihre Selbstbeschreibungen das Thema Kontroll- 
und Beeinflussungsmöglichkeiten auf. Die Befragten sehen sich als Beweger, als 
Akteure, die ihr Leben im Griff haben oder es doch zumindest beeinflussen können. 
Zu diesem Thema gehören ebenfalls alle Aussagen, die eine offene, aktive oder 
kontrollierende Haltung explizit verneinen oder ablehnen.
Mehr als die Hälfte der Befragten beschreibt sich über persönliche Leistungen und 
Ziele (bzw. Misserfolge, fehlende Ziele und Wünsche).
Persönliche Unabhängigkeit und Selbstbehauptung bzw. Abhängigkeitsgefühle 
gehören für 43% der Teilnehmer(innen) zur Beschreibung ihrer eigenen Person. Sie 
betonen, dass sie geistige, emotionale, körperliche und materielle Selbstständigkeit
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für wünschenswerte Zustände halten. Ebenfalls häufig genannt werden die 
eigenständige Lebensführung sowie die Angst vor Abhängigkeit und 
Pflegebedürftigkeit.







89,5 Wenn ich über mich nachdenke... kann ich gut 
ausspannen, genieße ich mein Leben, fehlt mir die 




6 6 , 1 Ich glaube, dass ich... noch viele Dinge bewegen 
kann. Ziemlich gut kann ich... das Leben gestalten. Ich 
fühle mich oft... entmutigt, ohnmächtig, hilflos.
Leistung, Ziele 53,1 Wenn ich über mich nachdenke... fühle ich mich als 
Versager, will ich Karriere machen. Ich bin stolz 
darauf, dass... ich etwas geleistet habe, stolz auf 





43,1 Es ist für mich schwer... allein Wichtiges zu 
entscheiden, “nein” zu sagen. Es stört mich... 
Bevormundung, wenn andere über mein Leben 
entscheiden. Später, wenn ich älter b in .  fürchte ich, 




30,5 Ziemlich gut kann ich... mit mir selbst umgehen, 
selbstkritisch sein, mich selbst einschätzen. Ich bin 
stolz darauf, dass... ich so bin, wie ich bin.
Eigene Projekte, 
Aktivitäten
22,5 Ich würde gern... Zeit für mich haben, meinen Hobbys 
nachgehen, in der Zukunft mehr an mich denken.
N=2934
Knapp ein Drittel der Befragten liefert Selbstbeschreibungen, die Selbstreflexion 
und Selbstbewusstsein thematisieren. Es geht um persönliche Entwicklungsprozesse 
sowie den Umgang mit der eigenen Person.
Aktivitäten und Projekte, die auf die eigene Person gerichtet sind, werden von 
22% der Teilnehmer(innen) mindestens einmal erwähnt. Es geht zumeist um den 
Wunsch nach mehr Zeit für sich selbst und die Idee, mehr für sich selbst tun zu 
wollen. Auch Aussagen, die explizit betonen, dass die Befragten gerne alleine 
wohnen und leben, werden zu diesen Anliegen gezählt.
Die Selbstbeschreibungen von Verbundenheit ließen sich zu sieben Themen 
zusammenfassen (Tab. 3.2).
Die Satzergänzungen über Gesellschaft und Nation (63,1%) spiegeln Sorgen um 
die und die Beschäftigung mit den Haltungen unbenannter „Anderer", wobei es sich 
nicht um direktes Verhalten dem Befragten gegenüber handelt. Der Umgang von
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Menschen untereinander und unsoziale Haltungen der Gemeinschaft finden hier 
Erwähnung. Weiterhin werden allgemeine Aussagen über den politischen oder 
moralischen Zustand der Gesellschaft sowie Aussagen über die eigene Nationalität 
in diesem Anliegen zusammengefasst. Auch Aussagen über das gesellschaftliche 
oder politische Engagement der Respondenten, wie z.B. Vereinsarbeit, werden als 
Verbundenheit mit der Gesellschaft interpretiert.





Gesellschaft, Nation 63,1 Es stört mich, dass... es unter den Menschen so viel 
Hass gibt, dass ich den Politikern nicht vertrauen 





62,5 Ziemlich gut kann ich... auf Menschen eingehen, mich 
an andere anpassen. Ich würde gern... mehr helfen, 




58,9 In den nächsten Jahren... möchte ich mehr unter 
Menschen sein, unseren Sohn öfter sehen, wieder 
eine Partnerin finden. Ich fühle mich oft... einsam, 
allein. So richtig wohl... fühle ich mich in Gesellschaft, 
bei meiner Frau, im Kreis der Familie.
Transpersonal 58,7 Es ist für mich schwer... wenn meine Kinder leiden, 
dass meine drei Töchter arbeitslos sind, eine 
pflegebedürftige Frau zu haben. Am wichtigsten für 
mich ist... dass es meinen Kindern gut geht, die 
Gesundheit der ganzen Familie.
Soziales Verhalten 
anderer
49,4 Es wäre schön..., wenn mein Mann mehr Zeit für mich 
hätte. Ich habe festgestellt, dass ich... gut gepflegt 
werde, dass meine Kinder zu mir halten. Ich fühle 
mich oft... verhöhnt, vergessen, hintergangen.
Gemeinsame 
Projekte, Aktivitäten
34,6 Ich würde gern... mit meinem Mann alt werden, mit 
Freunden musizieren, mit meinem Partner einen 
Tanzkurs besuchen. In den nächsten Jahren... werde 
ich mit den Enkeln noch viel unternehmen, mit dem 
Partner auf Reisen gehen.
Beziehungsqualität 26,4 Ich würde gern... ohne Streit leben. Ich bin stolz 
darauf, dass... ich eine gute Ehe führe. Am wichtigsten 
für mich ist... Treue, Liebe, eine heile Familie, in 
Frieden mit anderen zu leben.
N=2934
62,5% der Teilnehmer beschreiben sich mithilfe sozialer Eigenschaften. Hier geht 
es um Eigenschaften, Verhalten und Kompetenzen, die auf andere Personen gerichtet 
sind oder nur in einem sozialen Kontext möglich sind.
Ein weiteres Anliegen gruppiert sich um das Thema Kontakt und den Wunsch 
nach bestimmten Beziehungen. Im positiven Fall geht es um „Dazugehören", auf der
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negativen Seite werden mangelnde Kontakte und Einsamkeitsgefühle genannt. 
Weiterhin werden Wünsche und Bedürfnisse nach neuen Kontakten, neuen Rollen 
oder mehr Beziehungen thematisiert. 58,9% der Befragten äußern diese Art von 
Verbundenheit.
Fast ebenso viele Teilnehmer beziehen ihre Selbstbeschreibungen auf das Leben 
oder die Lebensweise von Nahestehenden (transpersonal). In diesen Aussagen wird 
die Relevanz von Verbundenheit für die Selbstdefinition sehr deutlich. Durch die 
Verbindung mit Nahestehenden wird die eigene Person auf eine Weise definiert, in 
der sie nicht mehr als abgegrenzte Entität erscheint.
Für knapp die Hälfte der Befragten gehört das auf sie gerichtete Verhalten anderer 
zur eigenen Selbstvorstellung. Häufig geht es um Unterstützung, die der Befragte 
vermisst oder erhält. Verbundenheit wird auch mit den Themen Anerkennung, 
Respekt und „gebraucht werden" ausgedrückt, der Mangel an Verbundenheit wird 
mit Selbstbeschreibungen ausgedrückt, in denen der/die Befragte sich als 
„ausgestoßen" erlebt.
Bei 34,6% der Befragten gehören zur Selbstbeschreibung gemeinsame Projekte und 
Aktivitäten in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Hierbei geht es sowohl um 
längerfristige Projekte (z.B. die gemeinsame Kindererziehung) als auch kurzfristige 
Pläne (z.B. gemeinsame Freizeitaktivitäten). Häufig wird der Wunsch nach 
Verbundenheit durch das Bedürfnis nach mehr gemeinsamer Zeit ausgedrückt.
Gut ein Viertel der Teilnehmer (innen) nennt die Qualität von Beziehungen (z.B. 
Liebe, Treue, Harmonie) als wichtiges Merkmal der eigenen Selbstdefinition.
Die Zentralität für sowohl Individualität als auch Verbundenheit liegt bei 
durchschnittlich 5,8 Nennungen pro Person. Es handelt sich bei beiden 
Orientierungen also um zentrale Aspekte des Persönlichen Sinnsystems. 11,6 
Selbstbeschreibungen von 27 möglichen Satzergänzungen werden im Durchschnitt 
von diesen Anliegen abgedeckt.
Altersgruppenunterschiede
Die Zentralität von Individualität und die Zentralität von Verbundenheit wurden in 
einer MANOVA-Analyse als wiederholte Messungen aufgefasst und Altersgruppe 
als between-subject-factor eingeführt. Die Altersgruppen unterscheiden sich 
signifikant voneinander (F(4, 2929)=49,88; p<.001). In den älteren Gruppen sind 
sowohl Individualität als auch Verbundenheit im Durchschnitt seltener Teil der 
Selbstbeschreibungen (Abb. 3.1). Bei der Zentralitätsabnahme von Individualität 
handelt es sich um einen linearen Effekt. Der Graph für Verbundenheitsantworten in
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den fünf Altersgruppen enthält sowohl eine lineare als auch eine kubische 
Komponente. Bei den within-subject-Analysen finden sich keine signifikanten 
Unterschiede für den Zentralitätsvergleich zwischen Individualität und 
Verbundenheit (F(1)=0,05; p=.82), wohl aber eine bedeutsame Interaktion mit den 
Altersgruppen (F(4)=6,89; p<.001). Die Selbstbeschreibungen von Personen der 
ersten beiden Altersgruppen (40 bis 57 Jahre) enthalten im Durchschnitt mehr 
Aussagen zu Individualität, bei den über 57-Jährigen finden sich mehr 
verbundenheitsorientierte Aussagen.
Weiterhin wurden die Anliegen der fünf Altersgruppen verglichen. Wie in den 
Abbildungen 3.2 und 3.3 zu sehen ist, zeigen die Anliegen im Alters­
gruppenvergleich unterschiedliche Muster. Als Inferenzstatistik wurden chi2-Tests 
verwendet. Um die Lokalisation der Unterschiede angeben zu können, wurden die 
adjusted residuals größergleich 2 und kleinergleich -2 als wichtige Abweichungen 
interpretiert (vgl. Everitt, 1992). In Abbildung 3.2 fällt auf, dass Aussagen über 
Wohlbefinden und Entspannung über alle Altersgruppen von gleich vielen Befragten 
als Komponente von Individualität verwendet werden (chi2(4)=4,6; p=.33). Die 
anderen Themen zeigen deutliche Unterschiede zwischen den Altersgruppen. Die 
beiden ältesten Gruppen beschreiben sich signifikant häufiger mithilfe der Anliegen 
Unabhängigkeit und Selbstbehauptung als die beiden jüngsten Altersgruppen 
(chi2(4)=43,2; p<.001). Für die restlichen Concerns gilt: Je älter die Gruppe, desto 
seltener ist das jeweilige Thema Teil der Selbstvorstellungen (Kontrolle: chi2(4)=82,0; 
p<.001; Leistung: chi2(4)=48,1; p<.001; Selbstreflexion: chi2(4)=63,4; p<.001; eigene 
Projekte: chi2(4)=70,8; p<.001).
Auch bei einer der Komponenten von Verbundenheit zeigen sich keine 
Altersgruppenunterschiede: Das Bedürfnis nach Kontakt und bestimmten 
Beziehungsformen wird in der gesamten zweiten Lebenshälfte von ca. 60% der 
Befragten als Teil der Selbstdefinition genannt (chi2(4)=8,8; p>.05). Die sozialen 
Verhaltensweisen und die Eigenschaften anderer Personen, die auf die Befragten 
gerichtet sind, werden von der jüngsten Gruppe deutlich seltener als relevant für die 
eigene Selbstbeschreibung erachtet (chi2(4)=14,2; p<.01). Alle anderen Anliegen 
wurden bei den älteren Teilnehmer(innen) signifikant seltener gefunden 
(Gesellschaft: chi2(4)=30,2; p<.001; soz. Eigenschaft Befragte: chi2(4)=32,0; p<.001; 




Abb. 3.1 Zentralität von Individualität und Verbundenheit
Abb. 3.2 Inhaltliche Anliegen von Individualität in % Befragte
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Die Altersgruppenunterschiede bei den Komponenten von Individualität sind 
deutlicher ausgeprägt als die bei Verbundenheit: Die chi2-Werte sind höher, und es 
unterscheiden sich (laut der adjusted residuals) auch mehr Altersgruppen signifikant 
voneinander. Bei den mit Verbundenheit assoziierten Anliegen unterscheiden sich 
häufig nur die 40- bis 48-Jährigen von den 76- bis 85-Jährigen. Selbstvorstellungen 
über Verbundenheit sind über die zweite Lebenshälfte hinweg also ähnlicher als 
Selbstvorstellungen über Individualität.
3.5 Diskussion
In diesem Beitrag wurde der Frage nachgegangen, inwieweit und auf welche Weise 
Individualität und Verbundenheit für die Selbstvorstellungen von 40- bis 85-Jährigen 
bedeutsam sind.
In der vorliegenden Studie wurde empirisch festgestellt, dass es sich bei beiden 
Orientierungen um gleich wichtige Aspekte des Persönlichen Sinnsystems in der 
zweiten Lebenshälfte handelt. Dieser Befund entspricht Ideen der 
Persönlichkeitspsychologie, wonach diese Themen zentrale Grundmotive im 
gesamten Lebenslauf sind. In Modellen erfolgreichen Alterns und in Theorien 
psychologischen Wohlbefindens wird davon ausgegangen, dass die Verfolgung 
eigener Ziele und die Existenz als unabhängiges, sich selbst akzeptierendes 
Individuum in der zweiten Lebenshälfte erstrebenswert sind. Für die Verbundenheit 
mit anderen bleibt in den theoretischen Auffassungen wenig Raum, oder sie wird als 
Mittel angesehen, um das persönliche Wohlbefinden zu steigern. Unsere Ergebnisse 
aber zeigen, dass die Selbstvorstellungen von selbstständig lebenden Ost- und 
Westdeutschen den Verbundenheitsaspekt in annähernd gleichem Ausmaß enthalten 
wie Vorstellungen über die eigene Individualität. Dies verweist auf die 
Notwendigkeit, soziale Aspekte gleichberechtigt in die Formulierungen eines "guten 
Lebens" im mittleren und hohen Erwachsenenalter zu integrieren, weil sie wichtige 
Quellen der Sinngebung darstellen (siehe auch Ryff, 1989).
Wir konnten weiterhin zeigen, welche Anliegen Menschen in der zweiten 
Lebenshälfte mit Individualität und Verbundenheit assoziieren. Bei den sechs 
Anliegen, die mit Individualität verbunden sind, handelt es sich an erster Stelle um 
Wohlbefinden und Entspannung als erstrebenswerten Zustände. Dieser Aspekt 
findet sich, ebenso wie die Wichtigkeit von persönlichen Zielen, in Theorien 
erfolgreichen Alterns. Auch das Gefühl von Kontroll- und Beeinflussungs­
möglichkeiten stellt für weit mehr als die Hälfte der Befragten einen wichtigen 
Aspekt dar. Bei diesem Anliegen lassen sich, ebenso wie beim Streben nach
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Unabhängigkeit und Selbstständigkeit sowie nach Selbstreflexion und 
Selbstbewusstsein, Parallelen zur Wohlbefindensdefinition von Ryff ziehen. Auch 
das Streben nach eigenen Projekten und Aktivitäten wird mit Individualität 
assoziiert.
Verbundenheit mit anderen ließ sich anhand von sieben Anliegen beschreiben. 
Eine wichtige Rolle spielt die Verbundenheit mit, die Integration in und die 
Anteilnahme an der Gesellschaft. Dieses Anliegen wird in psychologischen Ansätzen 
bisher selten berücksichtigt. In den hier analysierten Selbstbeschreibungen nehmen 
sowohl das eigene soziale Verhalten anderen gegenüber als auch die Reaktionen 
anderer auf die eigene Person einen wichtigen Platz ein. Zwei weitere Anliegen, der 
Wunsch nach Kontakten, Rollen und Beziehungen als auch die Beschreibung von 
Beziehungsqualitäten, lassen sich mit in der Einleitung besprochenen Theorien in 
Verbindung bringen. Ryff beschreibt das Vorhandensein von guten Beziehungen als 
einen Aspekt psychologischen Wohlbefindens im Erwachsenenalter; Carstensen 
kommt zu dem Ergebnis, dass soziale Beziehungen für die Regulation von 
Emotionen mit zunehmendem Alter wichtiger werden. Die Anliegen bezüglich 
Lebensweise und Wohlergehen Nahestehender drücken ebenfalls die Verbundenheit 
mit anderen aus. Weiterhin finden wir Wünsche nach gemeinsamen Aktivitäten und 
Unternehmungen.
Mit der Bedeutungsanalyse von Individualität und Verbundenheit konnten wir 
Anliegen beschreiben, die Menschen in der zweiten Lebenshälfte mit diesen 
Orientierungen verbinden. Auf Ähnlichkeiten zwischen den spontan geäußerten 
Anliegen mit Theorien eines „guten Lebens" im Erwachsenenalter wurde verwiesen. 
Dabei wurde deutlich, dass diese theoretischen Vorstellungen die Wichtigkeit 
sozialer Aspekte unterschätzen.
Die Analyse von Altersgruppendifferenzen innerhalb der zweiten Lebenshälfte 
ergab deutliche altersassoziierte Unterschiede in den Selbstvorstellungen: 
Individualität und Verbundenheit sind in den höheren Altersgruppen weniger 
bedeutsam als im mittleren Erwachsenenalter. Dieses Ergebnis hatte keine der 
herangezogenen Theorien vorhergesagt. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass 
andere Anliegen eine zentralere Rolle in der Sinngebung älterer Personen erhalten. 
Aus anderen Analysen des Alters-Survey-Datensatzes (Dittmann-Kohli, Bode & 
Westerhof, 2001) wissen wir, dass die persönliche Sinngebung im höheren Alter 
vermehrt auf die psychophysische Integrität gerichtet ist (Westerhof, Kuin & 
Dittmann-Kohli, 1998). Es könnte eingewendet werden, dass die physische Integrität, 
d.h. die Aussagen über die eigene Gesundheit/Krankheit, den eigenen Körper und
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das psychophysische Funktionieren, gerade im Alter zu einem independent self 
gehören, weil die körperliche Unversehrtheit als Voraussetzung für ein 
selbstbestimmtes Leben verstärkt Aufmerksamkeit erhält. In dieser Studie folgten 
wir der Überlegung, Selbstbeschreibungen nur dann zu codieren, wenn direkt auf 
Unabhängigkeit, Wohlbefinden, Kontrolle etc. verwiesen wurde. Die 
Selbstbeschreibungen, die mithilfe des SELE-Instruments erhoben werden, wurden 
nicht projektiv gedeutet, sondern entsprechend des direkten Bedeutungsinhaltes der 
Satzergänzung ausgewertet. Auch in der Literatur über Individualität und 
Verbundenheit sowie über "independent self" und "interdependent self" wird nicht 
auf den Themenkreis Gesundheit verwiesen. Die beobachtete höhere Zentralität 
psychophysischer Anliegen in den älteren Gruppen könnte auch dadurch 
zustandekommen, dass neben den Grundmotiven Verbundenheit und Autonomie 
andere Motive im höheren Erwachsenenalter breiteren Raum einnehmen: die Motive 
nach Sicherheit und Überleben, welche in den Selbstvorstellungen als Anliegen 
psychophysischer Integrität erscheinen.
Überlegungen, wonach die Individualisierung der Gesellschaft im 
Zusammenhang mit Selbstvorstellungen steht, passt zu den empirischen Befunden. 
Bei den Kohorten, die 1939 und später geboren sind, überwiegen die 
Selbstvorstellungen über Individualität; vor 1939 Geborene nennen mehr auf 
Verbundenheit gerichtete Selbstvorstellungen. Die Ursache für diesen 
Interaktionseffekt könnte in der gesellschaftlichen Entwicklung nach dem Zweiten 
Weltkrieg liegen. Das Wirtschaftswunder der 60er Jahre mit der 
schichtübergreifenden Eröffnung von Entwicklungsmöglichkeiten für Männer und 
Frauen sowie wirtschaftlicher Sicherheit "traf" die jüngeren Kohorten in ihren 
formativen Phasen. In dieser Zeit konnten sich Ideale für das eigene Leben formen, 
die sich stärker auf die eigene Person und deren Selbstverwirklichung richteten als 
bei den älteren Kohorten. Bei letzteren war -  wegen Kriegserfahrung und 
wirtschaftlicher Depression in der Weimarer Republik -  der Zusammenhalt 
untereinander vielleicht stärker ausgeprägt, was die Selbstvorstellungen 
entsprechend beeinflusst haben könnte.
Obwohl Individualität und Verbundenheit im höheren Alter seltener Teil der 
Selbstvorstellungen sind, sieht man eine Verschiebung der Bedeutungsmuster 
innerhalb dieser Themen. Bei der Betrachtung der einzelnen Anliegen finden wir 
zwei Themen, die über die gesamte zweite Lebenshälfte gleich häufig Teil der 
Selbstbeschreibungen sind. Wohlbefinden und Entspannung sind zwischen 40 und 
85 Jahren in ähnlichem Ausmaß wichtige Aspekte der eigenen Person. Dieses weist
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darauf hin, dass die Entwicklung von Modellen zur Erlangung oder 
Aufrechterhaltung von Wohlbefinden für das Erwachsenenalter von großer Relevanz 
ist. In allen Altersgruppen nennen gleich viele Personen das Bedürfnis nach Kontakt, 
nach "Dazugehören". Dieses Thema entspricht am ehesten der Idee der sozio- 
emotionalen Selektionstheorie, wonach das emotionale Wohlbefinden in sozialen 
Kontakten im höheren Alter nicht an Wichtigkeit verliert.
Der Wunsch nach Unabhängigkeit und Selbstständigkeit kommt in den 
Altersgruppen über 67 Jahren deutlich häufiger vor. Dieses könnte die Erfahrung 
oder Antizipation von körperlichem Abbau spiegeln. Gerade jenseits der 70 
verursachen gesundheitliche Beschwerden tatsächlich häufig Einschränkungen in 
der selbstständigen Lebensführung. In den Selbstbeschreibungen geht es jedoch nicht 
nur um die Folgen gesundheitlicher Einschränkungen, sondern auch um den 
Wunsch, nicht von anderen bevormundet zu werden, sowie um das Bedürfnis, 
eigene Entscheidungen zu treffen. Die Existenz als unabhängiges Wesen wird in 
einer Gesellschaft, in der von jedem ein eigener Lebensentwurf erwartet wird, zu 
einem wichtigen Anliegen des Älterwerdens. Dass es sich hierbei nicht lediglich um 
universelle Reaktionen auf körperlichen Abbau handelt, sondern um die Interaktion 
von Anforderungen und gesellschaftlicher Normalität mit persönlichen Erfahrungen 
und Erwartungen, darauf weisen auch kulturvergleichende Studien hin (Katzko, 
Steverink, Dittmann-Kohli & Herrera, 1998; Westerhof, Dittmann-Kohli & Katzko, 
2000). Westerhof & Dittmann-Kohli (1997) finden z.B. bei Älteren in Zaire gerade die 
Verbindung von gesundheitlichen Einschränkungen mit dem Wunsch nach 
Unterstützung und Verbundenheit.
Die anderen Anliegen in Bezug auf Individualität und Verbundenheit werden in 
den höheren Altersgruppen seltener genannt. Es ist bemerkenswert, dass die 
Häufigkeiten der Verbundenheitsanliegen nicht linear abnehmen, sondern dass die 
Unterschiede fast ausschließlich die jüngste und die älteste Gruppe betreffen. Daraus 
folgt, dass Personen zwischen 49 und 75 Jahren sich auf ähnliche Weise durch die 
Verbundenheit mit anderen konkreten Personen, durch soziale Interaktionen 
und/oder durch ein Gefühl der Eingebundenheit in die Gesellschaft definieren.
Bei den Anliegen von Individualität ist eine kontinuierlich sinkende 
Nennungshäufigkeit zwischen den Altersgruppen zu beobachten. Das Thema 
Individualität wird danach in der zweiten Lebenshälfte von größeren 
Bedeutungsveränderungen gekennzeichnet. Ob es sich um Altersveränderungen 
oder Kohortenunterschiede handelt, kann mit einem querschnittlichen Design 
letztlich nicht entschieden werden. Einige Unterschiede lassen eine Verbindung mit
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alterstypischen Lebensumständen vermuten. Z.B. sind Selbstvorstellungen über 
Leistung und Ziele sowie über Selbstreflexion und Selbstwertgefühl bei den über 57­
Jährigen deutlich seltener zu finden. Hier liegt es nahe zu vermuten, dass die 
Beendigung des Erwerbslebens diese Bereiche in den Hintergrund treten lässt, weil 
sie nur noch selten stimuliert werden.
Die Verwendung des Konzeptes independent self and interdependent self 
(Markus & Kitayama, 1991) hat sich für die Bestimmung von individuums- 
orientierten und verbundenheitsgerichteten Selbstvorstellungen als nützlich 
erwiesen. Mit dem Studium der zweiten Lebenshälfte konnten wir zeigen, dass die 
Selbstvorstellungen von Individualität und Verbundenheit in unterschiedlichen 
Altersgruppen verschiedene Formen annehmen. Daraus folgt in methodischer 
Hinsicht, dass das für die Analyse von independenten und interdependenten 
Selbstvorstellungen häufig eingesetzte Instrument von Singelis, welches auf 
(studentische) Lebenskontexte im frühen Erwachsenenalter zugeschnitten ist, nicht in 
anderen Altersgruppen eingesetzt werden sollte. Es bildet lediglich einen Teil der 
Bedeutungen ab, die independente und interdependente Selbstvorstellungen im 
Erwachsenenalter enthalten. Weiterhin zeigen die Ergebnisse, dass es wichtig ist, 
nicht nur die Ausprägungsstärke von Konzepten, sondern die Bedeutungsmuster in 
verschiedenen Altersgruppen sorgfältig zu untersuchen. Ignorieren der zweiten 
Lebenshälfte führt zu Verzerrungen bei Konzeptbildungen in Bezug auf independent 
self und interdependent self.
Es wurde deutlich, dass Selbstvorstellungen sinnvollerweise in ihrem 
soziokulturellen Kontext untersucht und interpretiert werden sollten. Dazu gehören 
neben dem Lebensalter auch die Lebenszusammenhänge und die historische Zeit. 
Systematische Verbindungen der hier untersuchten Selbstvorstellungen mit 
Lebenszusammenhängen (wie z.B. Familienstand, Netzwerkparameter, Aktivitäten, 
Gesundheitszustand sowie anderen Ressourcen und Begrenzungen) bilden 
interessante Forschungsfragestellungen.
Weiterhin lässt sich festhalten, dass Theorien über psychologisches Wohlbefinden 
und erfolgreiches Altern nach unseren Ergebnissen zu stark individualitätsgerichtet 
sind. Die Untersuchung von Selbstvorstellungen verdeutlicht, dass der Sinngebung 
durch Verbundenheit mehr Raum zugebilligt werden sollte. Gerade die Kombination 
von befriedigenden sozialen Kontakten mit der Aufrechterhaltung von Individualität 
und Unabhängigkeit könnte unseres Erachtens erfolgreiches Altern unterstützen. "Es 
gibt den Anspruch auf ein Stück eigenes Leben und die Sehnsucht nach Bindung, 
Nähe und Gemeinschaft" (Beck-Gernsheim, 1998, S. 18) -  auch beim Älterwerden.
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The aim of chapter four is to investigate the association of lifelong socialization and personal meaning. 
To this end, self-concepts of individuality and relatedness are compared for five age groups in the 
Netherlands, East- and West-Germany. After discussing relations between self, culture, and aging, 
background information about the three regions is given. A sentence completion questionnaire (SELE) 
which requires self-descriptions was used in two representative cross-sectional studies: the German 
and Dutch Aging Survey. For East-Germans relatedness is more central for meaning construction than 
individuality. For West-Germans this relation is exactly the reverse and for Dutch participants both 
relatedness and individuality are important in giving meaning to one’s life. Individuality and relatedness 
are less central for older subjects, but there are some differences in the age-gradients between the 
regions. Ontogenetic changes as well as past and present socialization may contribute to this general 
pattern.
Chapter four is submitted as
Bode, C., Westerhof, G. J., & Dittmann-Kohli, F. Age, culture and self: A cross-national study of 
individuality and relatedness in the second half of life. International Journal of Aging and Human 
Development.
Chapter 4 
A cross-national study of individuality 
and relatedness
4.1 Individuality and relatedness as aspects of self-concepts and personal meaning
Human beings try to give meaning to their lives. To this end, they make use of 
various resources. The orientation towards oneself (indicated as "individuality") as 
well as interactions and relationships with others (indicated as "relatedness") are two 
important sources of meaning. Personal meaning with regard to individuality 
emphasizes inner abilities, thoughts and feelings of the person in question. 
Achieving one's aims is important for the experience of self-esteem and well-being. 
Feelings of autonomy and personal control are relevant issues for personal meaning. 
The person himself or herself is the basic unit of experience. Personal meaning 
referring to relatedness focuses on being in contact with others as well as fitting in 
and belonging to a dyad or group. Moreover, external, public features such as status, 
social roles and relationships are central in processes of meaning construction. People 
feel and think of themselves as being essentially linked with others.
In this contribution we study individuality and relatedness by investigating self­
concepts. On the level of self-concepts it is possible to show how people think about 
themselves. These thoughts are motivationally and emotionally important, because 
they help one to perceive and structure the world, to deal with new information and 
to give meaning to one's life. We employ the idea of the personal meaning system 
(PMS, Dittmann-Kohli, 1995a), which is conceptualized as an affect-laden network of
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cognitions and represents positively and negatively valued aspects of self and life 
(Dittmann-Kohli & Westerhof, 2000). In contrast to the traditional use of the term 
self-concept, which is very often used to describe (exclusively) the psychological 
characteristics of a person, the framework of the PMS extends this view: the body, 
activities, the social and material environment as well as the life-course also form 
part of the personal meaning system as long as they are relevant to an individual. We 
assume that different factors influence the development and adaptation of the 
personal meaning system during the lifespan. Changes in personal or social 
structures will stimulate an adaptation of the PMS. In addition, cultural attitudes and 
values as well as the historical and political environment influence the manifestation 
of self-concepts by offering models of life. The construction of meaning, therefore, is 
not just an individual, but also a socio-cultural process.
Little is known about the construction of meaning through individuality and 
relatedness across the lifespan and about the role socialization processes play in 
forming these orientations. In this contribution we wish to discuss the possible 
influence of past and present socialization. Our objective is to investigate the self­
concepts of individuality and relatedness on the basis of data of two representative 
cross-sectional surveys. For this purpose, we shall compare the self-concepts of 
participants from five age groups in the second half of life in three regions of 
socialization: the Netherlands, East- and West-Germany.
In cross-cultural research and social psychology the constructs individuality and 
relatedness usually have been studied in terms of "individualism/collectivism", 
introduced by Hofstede (1980). When he compared work-related values in about 40 
countries, both concepts were defined on a cultural level because they are related to 
norms and values. Since we investigate personal meaning we refrain from using 
Hofstede's concepts and define the concepts on an individual level.
Individuality and relatedness on the level of self-concepts have also been 
investigated by Markus and colleagues under the title "independent and 
interdependent self" (Markus & Kitayama, 1991; Markus, Mullally, & Kitayama,
1997). They made many cross-cultural comparisons with regard to interdependent 
and independent selves, but they mostly dealt with widely disparate cultures such as 
North-America and Asia. The comparison of more similar regions and these 
moreover in a lifespan perspective, are so far lacking. This study aims to add these 
perspectives. Furthermore, the terminology "independent and interdependent self" 
runs the risk of being misunderstood as one dimension or as a quasi-trait. From a 
meaning-giving perspective, it is argued that both orientations are important, that
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they arise in interaction with the environment, and that they are independent. This 
means that individuality and relatedness both contribute to personal meaning, for 
each person in a different way. Degrees of centrality indicate the extent to which 
these orientations are motivationally important for individuals in the second half of 
life. When orientations are more central, they will be found more often when people 
describe themselves.
4.2 Individuality and relatedness in the second half of life
As already pointed out, there are hardly any studies of individuality and relatedness 
in the second half of life. In earlier work (Bode, Westerhof & Dittmann-Kohli, 2001b) 
we investigated the question of whether age groups in middle and late adulthood 
differ with regard to content and centrality of individuality and relatedness. Results 
showed that individuality and relatedness are more or less equally important topics 
for personal meaning in the second half of life. The comparison of five age groups 
disclosed that both themes are significantly less central in the self-descriptions of 
older groups, and that the age differences for individuality were more marked. The 
particular concerns associated with individuality and relatedness also differ 
according to age. The theories we looked at only predicted part of these results. 
According to the developmental theory of Erikson as well as other theories on well­
being in adulthood (Ryff, 1995) and successful aging (Baltes & Carstensen, 1996) 
individuality should become more central in old age and relatedness should stay as 
important during the second half of life as during the first (Carstensen, 1995). These 
theories assume developmental effects. In addition to development, age group 
differences might also be associated with time and place of birth. In a cohort 
perspective, the cultural climate and dominant norms in the formative years play an 
important role in the formation of meanings related to individuality and relatedness.
Finally, not only early socialization but also socialization during adulthood and 
old age may have effects on the centrality of individuality and relatedness. Core 
ideas of the current political system and of the societal organization of the life course 
may be relevant characteristics. In order to work out and test these ideas further, we 
study people of five age groups in the Netherlands, East- and West-Germany. These 
regions are relatively similar, but they differ in accordance with their historical 
development, the current political system, norms and values as well as the societal 
organization of life after retirement. Our focus of interest is upon the question as to 




4.3 Self, culture, and aging
The last paragraph stresses the importance of the past as well as the present context 
of socialization for personal meaning and the nature of self-concepts. In this section, 
we take a closer look at existing theoretical assumptions regarding the association of 
self, culture and aging.
In general, we can state that individuals have to adapt to rules of the (sub-) 
culture(s) they live in. This process is part of socialization and enculturation to 
ensure that people can survive. Little is known about the process of socialization in 
the second half of life. On the one hand, adults are relatively autonomous, they are 
(to a limited degree) free to decide how they prefer to live and in which direction 
they wish to develop their competencies (in contrast to children who have 
significantly fewer possibilities to decide on their own). On the other hand, people in 
the second half of life also have to adapt to or at least struggle with the (possibly 
divergent) requirements of groups by which they wish to be accepted. They have to 
deal with the demands of life in the fields of work, family, daily subsistence and 
community life.
Ryff, Marshall, and Clarke (1999) characterize studies on the connection between 
self, society, and aging as the field of future challenge in socio-gerontological 
research. In a review of these issues, they concluded that little is known about the 
mechanisms responsible for the interaction between the aging individual and the 
social environment.
Recently, Valsiner (2001) distinguished three meanings of the term 'culture' with 
their different consequences for the association of 'person' and 'culture'. In the first 
meaning a person belongs to a culture, is a member of a culture. In this perspective, 
culture exerts influence upon its members. In the second, person and culture 
influence each other mutually in a process of co-construction. In the third perspective 
the agency of the person does not lie in the forefront, the focus lies on "the flow of 
the immediate relating of person and the socially organized world"(p. 14). The 
difference between person and culture is removed, the person is fully fused with the 
context and develops through that fusion.
Markus et al. (1997) point to the importance of the self with regard to cultural 
processes. They assume that cultural systems influence individual behavior by 
means of what they refer to as the self-system. They understand the self-system as 
the place where the human being as a biological entity becomes a meaningful entity: 
a person who participates in the social world. Participation in cultural practices is
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regarded as the mechanism linking self and society. "The place where history turns 
into nature" (Bourdieu, 1991, p. 7). Markus et al. (1997) strongly emphasize that 
people wish to behave in the "right way" in social groups, to be good persons and 
therefore share cultural practices and adapt to widely accepted norms. They stress 
the influence society and culture have, because individuals participate in cultural 
practices and thereby internalize implicit norms, values, behavioral rules and 
reaction patterns. According to this view, the individual seems to have a rather 
passive role. Other conceptualizations consider the individual more as an agent of 
his or her own development without denying the influence of the cultural 
environment (Brandtstädter, 1999; Dannefer & Perlmutter, 1990). The authors stress 
the interaction and the interwoven character of individual and society. "Sociocultural 
systems maintain themselves, and are continually reconstituted, through the action 
and interaction of human actors, and particularly through those specific activities 
through which individuals give form, purpose, and meaning to their lives and 
personal development" (Brandtstädter, 1999, p. 39).
Kashima (2000) argues that these different positions are not opposites but that 
they adopt different perspectives which can be combined. The author contends that 
one view describes culture-as-system. This takes a long-term perspective which deals 
with relatively enduring patterns such as rules, norms, laws and other stable 
characteristics of a system. The culture-as-practice-view represents a short-term- 
perspective. Here the process of production and reproduction of meanings in 
particular actors' concrete practices is to the fore.
In this study we start from the perspective "culture-as-system". When comparing 
people from three regions, we use relatively stable characteristics of the regions 
under investigation: the political and welfare systems as well as norms and values. 
However, the "culture-as-system" view lacks a historical perspective and individuals 
appear as ageless persons. We widen the perspective and consider culture as a 
historically developing and age-graded system. In our view, aging individuals give 
meaning to themselves and their lives within historically developing and age-graded 
cultural systems. Socialization takes place during the whole life and to take this into 
account we add data about historical development as well as on the societal 
organization of the life course. Consequently, the "culture-as-system" perspective 
becomes more sensitive to aging and to the active role of aging individuals, so that 
our theoretical point of view reflects a mixture of "culture-as-system" and "culture- 
as-practice" (Westerhof, Dittmann-Kohli, & Katzko, 2000; Westerhof, Katzko, 
Dittmann-Kohli, & Hayslip, 2001).
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As stated in the introduction we wish to investigate the role of past and present 
socialization for the nature of self-concepts in the second half of life. Consequently, 
the story about self and society becomes more complicated. Alongside the current 
societies, those in which participants grew up become important.
In order to become more familiar with this formation of concepts, we present 
hypothetical outcomes of our study in general. In the most simple case, the self-views 
do not differ according to age-group or region. In this case we may have to speak of 
human needs. Another possible association is a cross-national difference without 
age-group differences. In this case, we would have to conclude that one's position in 
the life course and one's time of birth is not associated with the self-views under 
investigation, but that societal characteristics are connected with self-concepts, 
independently of age-group. The opposite is also possible: people from different 
regions do not differ with regard to the construct studied, but an age-group effect is 
observed. In this case, three possibilities of interpretation arise: First, the construct 
may be strongly connected with the position in the life cycle. Such a pattern of results 
may be expected for aging characteristics, which are relatively insensitive to external 
influences. Secondly, the current living circumstances for particular age-groups are 
very similar in the different regions so that similar self-views come to the fore. The 
third possibility forms a cohort interpretation: In each of the regions the same age- 
group was confronted with a far-reaching episode which still has an impact on their 
self-concepts. Wars or drastic political changes may explain such a pattern. In 
addition to the main effects, interactions between age group and region may occur. 
That means that the age-gradients differ between the regions. It is possible that the 
living circumstances of age groups are dissimilar in the regions. Another 
interpretation may be the differential impact of (historical) events on cohorts and/ of 
regions. For example the breakdown of the "Berlin Wall" means something different 
for a forty year old person than for an eighty year old one and also depends on 
whether one lives in East- or West-Germany.
In earlier investigations in one country, we found that individuality and 
relatedness are related to age group. It is now of interest to inquire whether this 
pattern can also be found in three regions of socialization (in the Netherlands, East- 
and West-Germany) and to what extent we can link the results to the historical 
development of the regions, the current political systems, norms and values or the 
societal organization of life after retirement.
Apart from the lack of theoretical ideas about self, society and aging, the empirical 
background on this topic is also rather meager so far. Cross-cultural comparisons
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often deal with student samples so that the second half of life hardly exists in such 
research (Fry, 1996). Furthermore, most samples are not representative, data were 
collected in a so called "safari-style" (Dasen & Mishra, 2000) or they only deal with a 
small age-range, so that nothing can be said about age-gradients or cohort 
differences.
For the most part, cross-cultural research takes place in very different countries to 
maximize the possibility of detecting cultural differences. However, highly dissimilar 
countries are likely to be different in other respects than the concepts under 
investigation and so many alternative interpretations are possible (van de Vijver & 
Leung, 1997). In this study we decided to compare regions that are more similar due 
to their geographical location, economic wealth and organization of the political 
system in order to reduce the number of alternative explanations. This strategy has, 
moreover, the advantage that the construct equivalence and measurement 
equivalence are ensured.
4.4 Individuality and relatedness in the Netherlands, East- and West-Germany
Markus et al. (Markus & Kitayama, 1991; Markus, Mullally, & Kitayama, 1997) 
studied self-concepts with regard to individuality and relatedness in widely 
disparate cultures and mostly with students. They demonstrated that self-concepts 
are not universal, but are shaped by socio-cultural processes. We wish to show that 
this is also true for countries more similar to each other. The Netherlands and 
Germany both lie in Northwest Europe and have fairly similar living circumstances. 
Nevertheless, Germany and the Netherlands differ with respect to their historical 
development as well as their current political system. Since the German reunification, 
East- and West-Germans belong to the same country, but adults in the second half of 
life lived under totally different circumstances for forty years. For this reason, the 
separate analysis of East- and West-Germany offers a unique opportunity to study 
social influences on the construction of personal meaning.
In the following section, differences and similarities of the Netherlands, East- and 
West-Germany will be discussed. As is usual in traditional cross-cultural 
comparisons, we report characteristics of the current political systems and 
information on norms and values. Furthermore, in order to take into account the 
perspective of culture as a historically developing and age-graded system, 
background information on the historical development as well as on differences and 
similarities with regard to the societal organization of life after retirement will be 
given. This information will be linked to possible associations with individuality and
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relatedness. Unfortunately, in many cases only background information concerning 
the comparison of West-Germany and the Netherlands was available.
The Netherlands has a long tradition of citizenship. Zahn (1993) explains the wish 
for dialogue, the tradition of negotiation as well as the directedness towards 
consensus in traditional politics by the country's historical development. He stresses 
that these are not only characteristics of political behavior but also of cultural 
behavior in the Netherlands. In Germany, on the other hand, the former feudal 
system with its inflexible status hierarchies did not encourage the development of a 
culture of negotiation. Within the former German structures, the idea that each 
person has his/her right place in which he/she has to fulfill duties was more 
prominent. The democratic tradition in Germany began in the Weimar Republic, was 
interrupted by the years of dictatorship of the "Drittes Reich" and was newly 
constituted in West-Germany with the foundation of the Federal Republic of 
Germany. East-Germany was built up as a socialist state of workers and farmers with 
the pretension of being a democracy. The Netherlands and Germany now represent 
two different types of welfare systems (Headey, Goodin, Muffels, & Dirven, 2000). 
Germany is described as a corporatist welfare system which gives priority to the 
maintenance of social stability, social status of families, and stability of household 
income. The Netherlands is portrayed as a social-democratic welfare system which 
claims high priority for minimizing poverty, inequality and unemployment.
From this general characterization of the former and current political systems, we 
can hypothesize that people in the Netherlands may perhaps show a stronger 
orientation towards individuality than East- and West-Germans do, because the 
individual person as well as an individual point of view is important in a society of 
citizens where emphasis is laid on negotiation. The German political tradition leads 
to the conclusion that relatedness may be more prominent in self-concepts in East- 
and West-Germany than in the Netherlands. In a hierarchically structured system as 
well as in a socialist state, much emphasis lies on finding the right place in society 
and this is always in relation to other people.
Furthermore, selected norms and values in the different regions will be briefly 
discussed. Hofstede's (1980) investigation of values related to work disclosed 
significantly higher levels of adherence to individual norms in the Netherlands in 
comparison to West-Germany. Gelissen (2000) analyzed the opinions of EU-citizens 
concerning the question as to who should be responsible for the provision of 
retirement income. West-Germans were inclined towards collective responsibility; 
Dutch people more towards individual responsibility. With regard to the comparison
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of West- and East-Germany, Diewald (1995) found that personal networks had more 
varied functions in East-Germany than in West-Germany. The networks were 
associated with more domains of life (work community, informal networks to obtain 
scarce goods and private networks in order to partly disengage from society). These 
findings lead us to anticipate that individuality is more central to Dutch people than 
to West-Germans and at least than to East-Germans. We expect participants from 
East-Germany to score high on relatedness, in any case higher than Dutch and West­
German participants.
The following presentation of differences and similarities between Germany and 
the Netherlands focuses on the societal organization of life after retirement. 
Demographically, the aging of the population occurs more rapidly in Germany than 
in the Netherlands (Statistisches Bundesamt, 1994). This is due to the fact that in 
Germany fewer children have been born. The political participation of older people is 
similar in Germany and the Netherlands (Schuyt, Garcia, & Knippscheer, 1999; 
Naegele, 1999). Older people are the most active voters, but they occupy few 
positions of power in political parties and as members of the parliament. So far, in 
the Netherlands senior citizens' councils are more widespread than in Germany. The 
pension system in the Netherlands consists of a basic segment for everyone living in 
this country (dependent of years of residence). In addition, about 60 per cent of older 
Dutch people have a supplementary pension for which they have contributed 
through a private pension insurance company. In Germany, the pension system is 
based on the contribution employees and employers paid during the working 
phase(s) in life.
According to Schuyt et al. (1999) in the Netherlands a particularly high percentage 
of older people lives in residential care facilities (older people's homes or nursing 
homes) compared with the European Union. This applies to 8,5% of persons over 65. 
In the Netherlands more social services and private paid help give regular support to 
the elderly than in Germany (Daatland, 2001). In Germany the spouse and the 
children support the elderly to a larger extent. An important juridical difference with 
regard to support is that in Germany adult children have legal responsibilities for 
elderly parents. In the Netherlands this is not the case.
According to the self-reports of elderly people the degree of contact with members 
of the family is higher in Germany. 47% of the respondents see them daily, in the 
Netherlands 19% report daily contact (Statistisches Bundesamt, 1994). In Germany, 
older people experience somewhat more willingness on the part of their families to 
give support and care when necessary than older people in the Netherlands do.
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Taking this information into account it may be assumed that individuality is a 
more important issue in the self-views of Dutch people in the second half of life than 
it is in Germany. The individual security of the basic pension, higher rates of 
residential care facilities, the dominance of social services and less contact with the 
family may lead to greater freedom as well as necessity of giving form to individual 
lives. Aspects of relatedness in self-concepts in the second half of life are mostly 
associated with the family (Bode, 2001). Consequently, the higher degrees of contact 
in Germany may lead to a higher degree of relatedness there. With regard to the 
various functions of personal networks in East-Germany, it could be expected that 
East-Germans are significantly more affirmative in respect of relatedness.
Generalizing and interpreting the detailed background information given above in 
the light of individuality and relatedness, we may draw the conclusion, that in most 
respects the Netherlands seems to be the most directed towards individuality. This 
applies especially to life after retirement in the Netherlands. Obviously, the current 
structures require and support individuality. Orientations of relatedness may be 
expected to be more central in East-Germany, as forms of living show strong and 
varied relationships. Relatedness may be somewhat less central in West-Germany 
and in the Netherlands. In addition to the effect of region, we anticipate interactions 
between region and age-group. The background information indicate differences in 
organization of the life course which should lead to different trajectories in the three 
regions. Furthermore the historical development should lead to cohort differences.
4.5 Hypotheses
1. We expect the centrality of individuality to be the highest in the self­
descriptions of Dutch people, and to be the lowest within the group of East- 
Germans.
2. Relatedness will be a more central concern in East-Germany than in West- 
Germany and the Netherlands.
3. We expect differences in age-gradients of Dutch, East- and West-German 
people with regard to the centrality of individuality and relatedness.
4.6 Method 
Participants
The German sample (N=2781) consists of a representative sub-sample of the 
"German Aging Survey". The latter was carried out in 1996 with independently
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living subjects between 40 and 85 years of age who were born in Germany and lived 
in (former) East- or West Germany for the last 40 years. They were identified by 
means of a national probability sampling by local authorities, and stratified in terms 
of age, gender, and living region. 50,3% of those contacted proved willing to 
participate (N=4838). The response rate varied according to age group (40-54y.: 62%; 
55-69y.: 56%; 70-85y.: 40%), gender (male: 54%; female: 47%) and region of residence 
(East: 56%; West: 48%). In addition to general refusals, health impairments were the 
major reason for not participating in the study, particularly, for the older groups. The 
participants of the Dutch Aging Survey (N=925) were also identified by means of a 
national probability sampling by local authorities and stratified according to age, 
gender, and living region. Rate of participation was 44,1% (40-54y.: 48%, 55-69y.: 
48%, 70-85y.: 37%; no significant gender difference in response rate). All subjects 
(age: 40 -  85 years) were born in the Netherlands and have the Dutch nationality. 
They lived independently at home. The sampling and interviewing took place in 
1998.
Material
Self-descriptions concerning individuality and relatedness were elicited with the 
SELE-instrument (SE=Self, LE=Life (Leben) Dittmann-Kohli, 1995a, 1995b; Bode, 
Westerhof, & Dittmann-Kohli, 2001a), a sentence completion instrument consisting of 
28 stems. Participants were asked to complete the sentences autonomously. In order 
to avoid influencing the responses by other questionnaires, the SELE was employed 
as the first instrument. It has been designed in order to probe self- and life- 
conceptions in a non-directive manner by inviting comments on personal abilities, 
weaknesses, feelings, evaluations and beliefs as well as plans, future expectations, 
fears and anxieties. The SELE was tested in Germany as well as in the Netherlands. 
In order to reduce and structure the data, coding schemes for self-descriptions of 
individuality and relatedness in Dutch and German were developed. Categories 
were derived from the definitions of Markus et al. (Markus & Kitayama, 1991; 
Markus, Mullally & Kitayama, 1997). The self-descriptions were then compared with 
the theoretical categories in order to check their appropriateness.
Categories of individuality contain statements which denote that the person sees 
himself/herself as an agent or that the absence of self-regulating attitudes is 
problematic for the respondent. Feelings of control or personal attributes related to 
control also belong to individuality (e.g. I often feel ... powerless). Furthermore, 
responses relating to personal well-being and relaxation are coded as individuality
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(e.g. When I think about myself ... I enjoy my life, I feel restless, I feel sad). Responses 
about self-reflection and self-consciousness are coded as individuality as well as 
descriptions of the process of self-development (e.g. I am quite good at ... knowing 
myself, dealing with myself). Self-descriptions related to one's personal 
independence and assertiveness are summarized as individuality. The desire for 
independence was expressed by the wish to make decisions without interference by 
others, by the intention to live independently or to be financially independent. These 
topics are also found in negative formulations. Participants make clear, that they 
suffer from inadequate autonomy. All statements about actions and projects which 
refer to the person in question are seen as individuality (e.g. I would like ... to have 
more time for myself). Finally, self-descriptions about the striving towards personal 
goals, achievement, and success as well as the failure to reach these goals are seen as 
belonging to a self-definition of individuality (e.g. I am proud that ... I have achieved 
quite a lot in life; When I think about myself ... I feel I am a loser).
Self-descriptions referring to the need for contact and social relationships are 
coded as relatedness. They are about the wish to be together with others, participants 
describe contacts as a source of well-being (e.g. Most important for me is ... to be with 
my family). The need for contact is also expressed in a negative way. In this case the 
statements are about loneliness or separation from others (e.g. I often feel ... lonely, 
because many of my friends are dead). Furthermore self-descriptions about joint 
activities and projects with others are coded as relatedness; also all responses about 
the quality of a relationship (e.g. I am proud that ... I have a very good relationship 
with my son). The statements concentrate on good, harmonious, pleasant, peaceful or 
restful relationships on the one hand or relationships associated with struggle, 
difficulties and problems on the other. Self-descriptions about social traits and social 
behavior of the respondent belong to self-definitions of relatedness; for instance the 
ability to be empathic or the tendency to be too dominant. Self-descriptions about 
instrumental or emotional support respondents give or don't give to others are seen 
as social behavior and consequently coded in this category (e.g. I am afraid that I ... 
can't carry on long enough to help my mother and grandchildren as long as they 
need it). All responses referring to the social behavior and the attitudes of other 
persons towards the respondent are coded as relatedness. These show that the well­
being of the respondent directly depends on the behavior and attitudes of others. 
Respondents feel utilized, misled, or feel that others regard them as unnecessary or 
no longer understand them. On the other hand, self-descriptions are also about 
getting support and help from others, feeling respected and useful. Furthermore,
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self-descriptions including remarks about the life, the life-style and well-being of 
closely related persons (so called "transpersonal") belong to a self-definition of 
relatedness (I am proud that ... my daughters have good marriages). Finally, self­
descriptions revealing that participants feel connected with society, the societal 
norms and values or questions of humanity are also falling under the category of 
relatedness. These statements are not about the relationship with concrete others but 
indicate a feeling of membership with an abstract group, namely society or humanity 
in general (e.g. It annoys me ... that the future-perspective is so bad for young 
people).
The operationalization, procedure and coding schemes are documented by Bode 
(1999).
For the summarized coding scheme with three codes (individuality, relatedness, 
residual) the agreement reaches 90%, the Kappa value is .83. This Kappa value shows 
that the coding scheme produces highly reliable classifications which provide a good 
basis for analyses.
Statistics
In order to assess the centrality of individuality and relatedness, sum scores for the 
corresponding self-descriptions were calculated per subject. The data are normally 
distributed. For the West-German sample: individuality (M = 5.9; SD = 2.8; range: 0­
19 descriptions), relatedness (M = 5.5; SD = 2.8; range: 0-16 descriptions). For the 
East-German sample: individuality (M = 5.5; SD = 2.5; range: 0-15 descriptions), 
relatedness (M = 6.2; SD = 3.0; range: 0-17 descriptions). For the Dutch sample: 
individuality (M = 6.1; SD = 3.0; range: 0-18 descriptions), relatedness (M = 6.3; SD = 
3.0; range: 0-16 descriptions). First ANOVA's for individuality as well as relatedness 
were carried out. Since the scores for individuality and relatedness come from the 
same instrument, it is necessary to test their independence. We employ a 
multivariate analysis of variance, treat the centrality of individuality and relatedness 
as within-subjects repeated measures and age group and region as between-subject 
factors. For all statistical procedures the significance level of p< .01 is used.
4.7 Results
We expected the centrality with regard to individuality to be the highest in the self 
descriptions of Dutch people, and to be the lowest within the group of East-Germans 
(Hyp.1).
Figure 4.1 shows that the centrality of individuality differs according to the
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regions studied. Analysis of variance discloses significant differences between the 
self-descriptions of Dutch people, East- and West-Germans. As expected, the 
centrality of individuality is highest in the Netherlands, lowest in East-Germany (F(2) 
= 10.9, p < .001). Post hoc tests (LSD) reveal that the differences between West- and 
East-Germany (p = .001) as well as the Netherlands and East-Germany (p<.001) are 
significant and those between the Netherlands and West-Germany are not 
significant.
Figure 4.1 Centrality of individuality and relatedness in West-Germany, East-Germany
and the Netherlands
6,4 -r
West-Germany East-Germany The Netherlands
Furthermore, we hypothesized the centrality of relatedness to be higher in East- 
Germany than in West-Germany and the Netherlands (Hyp. 2) As expected, 
relatedness is of high centrality in East-Germany. Contrary to our hypothesis, the 
centrality of relatedness also appears to be high in the Netherlands. It is the lowest in 
West-Germany (F(2) = 30.0, p < .001). Post hoc tests (LSD) reveal that centrality 
between East-Germany and the Netherlands does not differ significantly, the other 
two pairs show significant differences. The orders in centrality are remarkable: in 
West-Germany self-descriptions about individuality occur more often than those 
about relatedness. In the two other regions under investigation the order is the 
reverse.
In the third hypothesis differences in age-gradients of Dutch, East- and West­
German people with regard to the centrality of individuality and relatedness were 
assumed. When subdividing the sample into 5 age-groups, we see significant
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differences between the groups according to the centrality of individuality (F(4) = 
77.2, p < .001) and relatedness (F(4) = 14.5, p < .001). Although the decrease in 
relatedness is significant, the absolute difference is clearly smaller than is the case for 
individuality.
In order to analyze centrality with regard to region of socialization and age-group 
simultaneously, a multivariate analysis for repeated measures with centrality of 
individuality and relatedness as within-subjects repeated measure and region and 
age-group as between-subject factors was carried out. The results are shown in Table
4.1.









Centrality 50,8 1 50,8 6,2 ,013
Centrality x  Region 374,0 2 187,0 22,9 ,000
Centrality x  Age-group 365,4 4 91,3 11,2 ,000
Centrality x  Region x  Age-group 164,7 8 20,6 2,5 ,010
Between-Subjects
Region 236,7 2 118,3 14,9 ,000
Age-group 2071,1 4 517,8 65,3 ,000
Region x  Age-group 136,3 8 17,0 2,1 ,029
The reported main-effects for region and age-group remain clearly significant. In 
general, Dutch people mention individuality and relatedness more often in their self­
descriptions than participants from East- and West-Germany. Older people report 
both themes less often than the younger ones. The interaction of the between-subject- 
factors are not statistically significant. The within-subjects main effect for centrality 
misses the significance level of p< .01. This reveals that, in general, the number of 
individuality answers and those concerning relatedness are about the same. 
However, we also see highly significant two-way-interactions for centrality with 
region and centrality with age-group and a nearly significant three-way-interaction. 
These will be discussed in the next paragraphs.
111
Chapter 4




















In the Netherlands (Figure 4.2a) both kinds of self-views diminish with age. 
Furthermore, we see the interaction between individuality/relatedness and age- 
group. Within the first two age-groups the concern of individuality is higher than for 
relatedness. In the groups older than 58 years this relation is reversed. The centrality 
of relatedness is higher in comparison with individuality.
In West-Germany (Figure 4.2b) we also see a significant interaction of the two 
concerns studied according to age group. In the cohorts up to an age of 58 years, 
individuality comes more to the fore than relatedness. People older than 58 years are 
equally strongly oriented towards individuality and relatedness. As in the 
Netherlands, the age differences in responses denoting individuality are more 
marked than those for relatedness.
The Figure (4.2c) for people from former East-Germany looks different. For about 
all age-groups (except the second group) the centrality of relatedness is higher than 
that of individuality. Here we cannot observe the significant change in proportion 
which was the case in the other regions. The age differences in centrality with regard 
to individuality are smaller than in the Netherlands and West-Germany.
Figure 4.3 Centrality of individuality according to age group and region
After discussing the relations of individuality and relatedness for the second half 
of life, we wish to present the results for individuality according to age group and 
region in one figure in order to show differences as well as similarities between 
cohorts under investigation (Figure 4.3). In the first two cohorts the centrality of 
individuality differs clearly between the Netherlands, East- and West-Germany. For 
Dutch participants concerns of individuality are more important in their self­
definition than for Germans. Self-descriptions of East-Germans contain significantly
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less individuality. For the cohorts older than 58 years we find no differences in the 
self-views with regard to individuality. For relatedness this sort of differences is not 
found. The position of the regions remains stable for the five age groups.
In sum, our findings fit best with the assumptions with regard to East-Germany. 
We assumed people from East-Germany to be the most oriented towards relatedness 
on account of the socialist system they lived in for years as well as the varied 
functions personal networks had (at least in the past). The East-German self­
descriptions show clearly more relatedness than individuality. Furthermore, we 
assumed individuality to be a more important issue in the self-views of Dutch people 
than in Germany. Our results do not support this idea. West-Germans appear as 
concerned with individuality as people from the Netherlands. Moreover, Dutch 
people are also strongly concerned with relatedness, whereas the importance of 
relatedness appears significantly less in West-Germany. Additionally, the age- 
gradients differ according to region of living.
4.8 Discussion
The purpose of this study was to investigate personal meaning in terms of 
individuality and relatedness in the second half of life. We assumed that past and 
present socialization play an essential role. Different age-groups as well as different 
regions of socialization (the Netherlands, East- and West-Germany) were therefore 
investigated.
On the basis of background information with respect to the historical development 
and the current political system, norms and values as well as the societal 
organization of life after retirement, we expected Dutch people to be more oriented 
towards individuality than West- and East-Germans. However, the results disclose 
that people in the Netherlands and West-Germany report similar amounts of 
individuality in their self-descriptions and East-Germans significantly less. Our 
assumption that Dutch people may report more individuality-related orientations 
was mainly based on three facts: In the first place, that a political system of 
negotiation invites individual points of view; secondly, that in studies concerning 
values, Dutch people laid emphasis on individual responsibility; and that thirdly, the 
societal organization of life after retirement in the Netherlands makes it necessary to 
give individual form to one's life more than is the case in Germany. With regard to 
the fact that the results concerning individuality in West-Germany and the 
Netherlands are relatively similar and clearly differ from East-Germany, a further 
possible interpretation lies on a more abstract level. West-Germany and the
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Netherlands are capitalistic systems whereas East-Germany was a socialist system 
for forty years. An important difference between these systems lies in the 
presentation and approach of personhood. In a capitalistic system human beings are 
addressed as individuals with a unique constellation of personal characteristics. 
Advertising, for instance, stresses the idea that a person can present her/his true self 
when using special products. In the GDR, however, advertising was less important: 
less advertising existed and the existing forms were less dominant. In addition to the 
goal of giving information about products, the demonstration of national successes 
played an important role. In consequence, the person was stimulated to consume by 
means of identification with the national system. It seems probable that the way in 
which society defines personhood plays an important role in the formation of self­
views.
In the second hypothesis, it was assumed that East-Germans will refer more often 
to aspects of relatedness than participants of the two other regions under 
investigation. The findings are in conformance with assumptions about the 
association between societal characteristics and the nature of self-concepts for 
Germany. The Dutch self-concepts, however, contain clearly more orientations 
towards relatedness than was expected. In the introduction we argued that the 
tradition of negotiation in the Netherlands may lead to individuality-oriented self­
views. But negotiation requires not only an individual point of view but also social 
skills and empathy. This double qualification fits in with the finding that self­
concepts in the Netherlands contain much individuality and relatedness. The 
anthropologist Stephenson (1989) came to a similar conclusion in his reflections on 
the concept of self and society in the Netherlands. "The concept of self with respect to 
others in the Netherlands is simultaneously intensely egalitarian and highly 
individualistic" (p. 232).
In general, we can conclude that Dutch people are similar to West-Germans with 
regard to individuality and similar to East-Germans with respect to relatedness. The 
discussion discloses once more the complicated association between self and society. 
In the field of gerontology this is especially true since relatively few cross-national 
studies with which we can compare and validate our results are available.
The age-gradients of individuality and relatedness in the Netherlands, East- and 
West-Germany show the same general pattern: both concerns are less important in 
the older cohorts. Moreover, in West-Germany and the Netherlands age differences 
for individuality are more marked than for relatedness. This pattern was already 
reported for the German sample as a whole (Bode, Westerhof, & Dittmann-Kohli,
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2001b). The Dutch results might be seen as validating this finding.
Ontogenetic changes as well as effects of past and present socialization are 
probably responsible for the pattern reported. With increasing age other sources of 
meaning may come to the fore at the expense of individuality and relatedness. In the 
first place, health and psychophysical integrity become more important in the self­
experience and the construction of personal meaning (Kuin, Westerhof, Dittmann- 
Kohli, & Gerritsen, 2001).
In addition to the difference in chronological age, the participants grew up in very 
different historical times in the 20th century. Consequently, past socialization is 
different for the age groups. The three oldest cohorts were born before the second 
world war, one age-group was born during the war and the youngest cohort was 
born after WW II. So, the living circumstances in their formative years differ strongly 
according to social, material and emotional resources. Developmental opportunities 
for individuality were better for people born after WW II. Differences in living- 
circumstances during childhood and youth can be partly responsible for differences 
in adulthood and old age (Elder & Caspi, 1988). In our view, the differences in past 
socialization should be seen as being responsible for the greater importance of 
individuality in the younger cohorts.
Moreover, present socialization may be associated with the decrease in centrality 
since living circumstances change with retirement. People after retirement are less 
stimulated to develop their individual potentials. Nevertheless, living 
independently, here seen as one form of individuality, is more important in old age 
than in middle age (see Bode, Westerhof, & Dittmann-Kohli, 2001b).
Relatedness as one source of meaning clearly discloses more stability across the 
second half of life. This result is in line with the assumptions of the socioemotional 
selectivity theory (Carstensen, 1995) which postulates a stable need for and 
realization of social contacts across the lifespan. Changes take place in the manner of 
their realization. Herefore we found support in other investigations (Bode, 2001). 
From our findings, we might suspect that personal meaning referring to relatedness 
is less dependent on developmental resources and socialization circumstances than is 
the case for individuality.
Some cultural modification of the general pattern of age-gradients was also found 
when comparing three regions of socialization. Regarding the centrality of 
individuality (Figure 4.3), at time of retirement the changes are largest in the 
Netherlands, somewhat less in West-Germany and relatively small in East-Germany. 
Present socialization, here the changes in living circumstances, offer a possible
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explanation. However, the effect of past socialization seems stronger. For the three 
oldest age groups the centrality of individuality was nearly identical in all regions. 
The differences are mainly caused by the cohorts born between 1939 -  1956. These 
were probably more susceptible to dissimilar societal changes after WWII. In the 
Netherlands and in West-Germany the "Wirtschaftswunder", student revolutions 
and the feminist movement prepared and spread ideas of individual choices, 
developmental opportunities, and the importance of personal growth. In East- 
Germany, on the other hand, neither material conditions by means of economic 
prosperity nor ideological conditions for developing self-concepts with regard to 
individuality were present. Accordingly, the self-concepts of the East-German 
participants contain relatedness more frequently than individuality in nearly all age- 
groups and disclose thus an opposite pattern from that found in West-Germany and 
the Netherlands. Only in the second age group (born 1939 -  1947) does individuality 
occur equally often with relatedness. Since this cohort belongs to the first generation 
which grew up in the socialist system it is possible that these men and women have 
strongly internalized the corresponding values. Perhaps for them the German 
unification in particular is experienced as a disillusion and they reject some aspects 
of relatedness more than other generations do.
The question remains why the orientation towards relatedness (mainly in the first 
two cohorts) discloses more similarities between the regions than the orientation 
towards individuality. First we can argue that the differences between the political 
systems of the regions lie more on the side of individuality. The above mentioned 
political movements in the Netherlands and West-Germany prepare the way for 
ideas of individuality but simultaneously they offer an ideology in accordance with 
relatedness and communion. The aims of peace, harmony and solidarity were also 
important aspects of the protest movements. Another line of argument might take 
into consideration a thought discussed above: orientations towards relatedness may 
be more fundamental (cf. Baumeister & Leary, 1995) than those towards 
individuality. Therefore they may be less influenced by ideologies and actual living 
circumstances.
Can the findings of this study on methodological grounds be accounted for? This 
does not seem likely. There are no systematic differences between the German Aging 
Survey and the Dutch Aging Survey which could be responsible for the results. In 
both studies precisely the same procedure was carried out. In both the SELE- 
Instrument was used as the first instrument to avoid influence by the other research 
instruments. The list of sentence stems was tested extensively in both countries, so
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that problems of equivalence can be ruled out. Furthermore, both samples are 
representative samples, which is rare in cross-national research (Dasen & Mishra, 
2000).
In sum, this chapter offers a view on the importance of individuality and 
relatedness for personal meaning in the second half of life. The orientation towards 
oneself as well as interactions with others remain central sources of meaning. They 
are somewhat less important for the elderly. The age group differences are more 
marked for individuality than for relatedness. We argued that both ontogenetic 
changes as well as past and present socialization make a contribution to this general 
pattern. In comparing three different regions of socialization we could show that the 
contents of self-concepts are systematically associated with structural characteristics 
of the regions participants live in. Moreover, age-gradients are modified by 
historical, political and cultural differences.
With cross-sectional datasets, we were not able to investigate developmental 
processes regarding the construction of meaning directly. Nevertheless, we 
presented empirical support for the relevance of past and present socialization on the 
construction of personal meaning with regard to individuality and relatedness in the 
second half of life.
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The aim of chapter five is to clarify the role that orientations of individuality and relatedness play in the 
construction of personal meaning in the second half of life. Emphasis lies on gender-, age-, and 
regional differences. Other studies have found that men appear to be more assertive and self-oriented 
whereas women are more oriented towards the interpersonal domain. Different life course models 
predict developmental changes in sex roles during adulthood and old age, such as increasing 
androgyny or gender-cross-over which may affect meaning construction. Furthermore, since the 
construction of personal meaning is related to the social environment, a cross-national comparison is 
included in this investigation in order to determine possible influences of cultural and regional factors 
on these basic outlooks on life. The results clearly support earlier findings that women’s construction 
of personal meaning involves social contacts and relatedness more strongly than men’s, also in the 
second half of life. However, middle-aged and old women disclose orientations toward individuality 
more often than men do. The results related to gender are found for all age groups in the second half 
of life and in three different regions of socialization. Expectations about ‘gender-cross-over’ and 
tendencies towards androgyny are not supported. The associations of nationality with personal 
meaning are found to be of less significance than associations with gender and age.
Chapter five is submitted as
Bode, C., Stevens, N., & Dittmann-Kohli, F. Gender differences in personal meaning: Individuality and 
relatedness in the second half of life. Sex Roles.
Chapter 5 
Gender differences in individuality and 
relatedness
5.1 Introduction
In western psychology individuality is considered to be the central goal of personal 
development in adulthood. Autonomy and independence are the most important 
characteristics of the mature personality. Conversely, in the last two decennia 
authors have argued that this view is narrow and incomplete (e.g. Baumeister & 
Leary, 1995; Sampson, 1988). Guisinger and Blatt (1994) argue that "healthy 
personality development involves equal and complementary emphasis on 
individuality and relatedness for both men and women" (p. 109). The objective of 
this study is to investigate the extent to which men and women in middle adulthood 
and old age give meaning to their lives through orientations focused on individuality 
and on relatedness. 2
Personal meaning with regard to individuality emphasizes personal abilities, as 
well as the thoughts and feelings of the person in question. The expression of 
personal qualities and realization of goals leads to self-esteem and well-being. 
Feelings of autonomy and personal control are important for personal meaning.
2 The concepts of individuality and relatedness are similar to the conceptualisation of independent 




Personal meaning from a relatedness perspective focuses on fitting in and 
belonging to a dyad or group. People feel and think of themselves as being 
intertwined with one or more others. Moreover, external, public features such as 
status, social roles and relationships are central in the construction of meaning.
Orientations toward individuality and relatedness are studied as part of the 
personal meaning system (PMS, Dittmann-Kohli, 1995a; Dittmann-Kohli & 
Westerhof, 2000). The PMS is conceptualized as an affect-laden network of 
cognitions, which represents positively and negatively valued aspects of self and life. 
It helps to interpret the experiences of a person by offering a network of personal 
meanings, so that new information can be assimilated in a fitting and coherent way. 
It also functions as a subjective theory about self and life, which can impede or 
facilitate the search for meaning and fulfillment. In order to understand personal 
meaning, it is necessary to employ a methodology in which participants are 
relatively free to describe themselves. Therefore, a sentence completion instrument 
has been developed (SELE, Dittmann-Kohli, 1995a, 1995b). Participants were asked to 
describe themselves by completing self-referential sentences. The term "centrality" is 
used to indicate the degree of importance that individuality and relatedness have in 
these self-descriptions.
Until now, little is known about the importance of individuality and relatedness 
for the personal meaning systems of women and men in the second half of life. 
However, agency and communion, similar concepts to individuality and relatedness 
have often been used in gender comparisons with respect to sex roles and gender 
stereotypes, unfortunately without giving much attention to the age of participants. 
The general finding is that men appear to be more agentic, which refers to an 
assertive, instrumental orientation, and women are experienced as higher on 
communion, which means an emotional and interpersonal orientation (Conway & 
Vartanian, 2000). In cross-cultural research agency and communion appear to be core 
features of gender stereotypes (Best & Williams, 1993). Furthermore, in investigations 
of models of the self in relation to gender, these concepts play an important role. 
Cross & Madson (1997) found that men in the United States construct and maintain 
self representations in which the self is experienced as separate from others. Women, 
on the other hand, tend to include others as part of the self.
Different explanations are offered for these gender differences. Social role theory 
(Eagly, 1987) assumes that different societal roles and the associated expectations 
produce gender specific self-concepts. Boys and girls learn "gender appropriate" 
roles and behavior by differential reinforcement of personal attributes, skills and
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attitudes. Other theories (psychoanalytic ideas, imitation learning and processes of 
cognitive assimilation) stress the identification with same sex persons, mostly mother 
or father (for a review see Sinnott, 1986). These theories explain the genesis of gender 
differences in childhood.
In adulthood, differences in status and power also appear to be responsible for the 
observed gender differences (Conway & Vartanian, 2000; Herzog & Markus, 1999). In 
general, women have lower status than men. They often work in subordinate 
positions and earn less money (Ridgeway & Diekema, 1992). As a consequence, they 
have to adapt to others more often and react more sensitively and emphatically to the 
wishes or demands of other people. For men (in higher status positions) it is easier to 
behave in an agentic, assertive and self-related way. This perspective leads to the 
conclusion that individuality and relatedness might be related to the level of power 
that a person holds in society and not to the biological differences between males and 
females. In our societies gender and power/status are confounded so that women 
appear more oriented towards relationships and men more individualistic.
In another approach, Gutmann (1987) proposes the idea of the "parental 
imperative" to explain gender differences in adulthood. According to Gutmann, the 
"chronic emergency" of parenthood leads men and women to divide their tasks 
according to gender. Women develop characteristics necessary to nurture children, 
such as empathy and non-aggression, whereas men develop characteristics of 
aggression and competition in order to earn the family's living. This division of tasks 
has consequences for gender stereotypes and self-concepts. After reaching the post­
parental phase of life, women and men are free to realize potentials that were 
suppressed in earlier phases of life. Gutmann suggests a "gender-cross-over" in the 
sense that women (re)discover and express their assertiveness and men their social 
concerns.
Other studies emphasize the development of "androgyny" in later life. 
Androgynous attitudes and self-concepts are associated with successful aging, well­
being and longevity (Sinnott, 1986; Huyck, 1999; Fooken & Rott, 2000), because 
people who combine feminine and masculine characteristics are expected to have a 
larger and more differentiated behavioral repertoire to react to the requirements of 
aging. In an empirical test of androgyny, however, Carlson & Videka-Sherman (1990) 
found little support for role reversal or androgyny. Their analyses reveal stability as 
well as accentuation of sex roles in middle adulthood.
These theories and findings suggest possible outcomes with regard to the 
orientations of individuality and relatedness. However, we have to be careful in
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transferring these to our perspective on personal meaning. The reported findings are 
based on different measures, such as sex role inventories, personal attributes 
questionnaires, behavioral indicators or projective tests. A direct translation to 
personal meaning in the second half of life is therefore questionable. The first 
question to be studied here is whether there are gender differences with regard to the 
centrality of individuality and relatedness in self-descriptions.
Until now, self-concept research regarding gender differences in individuality and 
relatedness primarily consists of studies with children and students. The notion of 
age differences or adult development did not appear in elaborated reviews on 
models of the self in relation to gender (Cross & Madson, 1997). Therefore, no 
specific expectations can be deduced from past research. Nevertheless, three 
hypotheses concerning age differences in individuality and relatedness within the 
second half of life can be formulated, based on the theoretical perspectives described 
earlier. First, the centrality of individuality and relatedness of men and women may 
be the same across different age groups in the second half of life. Secondly, the 
distribution may be more similar in later life or thirdly, there may be a reversal of the 
importance of individuality and relatedness during the second half of life. So, the 
second research question is: Are there systematic differences within the second half 
of life with regard to the centrality of individuality and relatedness according to age 
and gender?
Until now, our discussion has focused on age- and gender-related differences in 
personal meaning on dimensions of individuality and relatedness. Sinnott (1986), 
referring to Block and Riegel, points out that a system-theoretical perspective offers 
more possibilities for explaining differences in sex roles. She assumed that the 
manifestation of sex roles is a function not only of biological demands and past 
learning experiences, but of the nature of the economic system, the historical period, 
and the philosophical system in which people live. The idea is that macro systems 
and individuals co-regulate each other in order to reach an optimal fit.
The construction of personal meaning does not take place in a vacuum, but is a 
conscious as well as unconscious process which is related to the social environment 
of the person in question (see also Bode, 2001; Bode, Westerhof, & Dittmann-Kohli, 
2001b). In addition to age and gender, the cultural system should be associated with 
personal meaning through the requirements as well as possibilities it offers and by 
the ideas over personhood and gender schemes that are popular within the system.
In order to investigate this system-theoretical perspective, we decided to conduct a 
cross-national comparison between the Netherlands and Germany. The historical
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development as well as the current political and social systems show a number of 
differences, which allow us to expect variations in meaning construction, but the 
divergence between the systems under investigation are limited to those between 
countries within a Western culture. This has the advantage to prevent an 
unmanageable amount of differences, which sometimes cause problems in cross- 
cultural comparisons (van de Vijver & Leung, 1997). Another advantage and 
important reason for the choice of Germany and the Netherlands is that we have a 
"natural experiment" within the German population. People from the former GDR 
lived for forty years in a socialistic state while the West-Germans lived in a 
capitalistic system. This offers the possibility of comparing three systems of 
socialization with regard to meaning construction. Because of the German 
unification, we can not speak of three countries so that in the following we use the 
term "region" to describe the Netherlands, East- and West-Germany. In the next 
section, background information on the historical and current political systems as 
well as the societal organization of work and care is presented in the three regions, in 
order to develop expectations and research questions regarding possible differences 
in personal meaning according to age, gender and region.
The Netherlands and Germany differ according to their historical roots. The 
Netherlands has a long tradition of citizenship which stimulates the definition and 
defense of one's own opinion as well as negotiation qualities. So, aspects of 
individuality as well as relatedness are addressed. In Germany with its longer feudal 
system other qualities were encouraged, for example the ability to fit into 
hierarchical structures. For the second half of the 20th century, West-Germany was a 
democracy and East-Germany a socialist state. The current political systems do not 
differ very much, since all regions under investigation are now democracies. 
Nevertheless, the regions have different types of welfare systems. According to 
Headey et al. (2000), Germany has a corporatist welfare system which gives priority 
to the maintenance of social stability, social status of families, and stability of 
household income. The Netherlands is portrayed as a social-democratic welfare 
system which claims high priority for minimizing poverty, inequality and 
unemployment.
The background information given thus far is on a general level. In this paragraph 
the comparison concerning work and care is more detailed. Societal organization of 
work and care is relevant to orientations of individuality and relatedness because 
usually, at least in North American and West European contexts, work is associated 
with competition and personal achievement which stimulates an orientation towards
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the individual as the unit of experience. Care giving, on the other hand, requires an 
orientation towards relatedness. The importance of work seems quantitatively and 
qualitatively less relevant in the Netherlands (SCP, 2000); people spend more time in 
carrying out other activities. Regarding the combination of work and care, for the 
Netherlands a large attitude-behavior gap has been described (Willemsen, 1997). 
Dutch men and women have quite progressive, egalitarian attitudes towards sex 
roles and the division of tasks. However, especially after the birth of the first child, 
traditional role patterns are often realized: women work part-time or even stop 
working and men continue to work in full-time jobs. The average work week of 
fathers is actually longer than that of men without children. Willemsen (1997) argued 
that this pattern might be a reaction in the sense of the traditional "good provider".
Historically, family policy in West-Germany and the Netherlands supported the 
traditional male breadwinner/female childcare provider model (Pfau-Effinger, 1999). 
For women in West-Germany and the Netherlands changing attitudes towards work 
outside the home focused on part-time work. For women in East-Germany, however, 
it was normal to be in the work force the whole "working life" (Meyer & Schulze, 
1993; Gysi & Meyer, 1993). In general, we can conclude that in West-Germany and 
the Netherlands women are mainly responsible for the care of children and men 
have remained responsible for the family income. In East-Germany, nearly all men 
and women were in the labor force, but women were also responsible for children 
and the household (Gysi & Meyer, 1993).
These different divisions of work and care have consequences for the level of 
power and status associated with being men or women and finally might have an 
effect on behavior, attitudes and self-definitions. The third question to be studied is: 
Do men and women in the Netherlands, West-and East-Germany differ with regard 
to the centrality of individuality and relatedness in their personal meaning systems? 
In general, we expect men to define themselves more often in terms of individuality 
in all regions. Additionally, the societal organization of work and care in the three 
regions lead to the assumption that men and women from East-Germany might be 
more similar than women and men from the Netherlands. In the Netherlands the 
division of men's and women's roles seems the clearest, whereas in East-Germany at 
least the roles in the labor force seem more similar for the two sexes. Regarding 
relatedness we expect that women from all regions express orientations of 
relatedness more often than men do, because in general, they seem to be responsible 




It is important to point out that the current organization of work and care (only) 
influences those in middle age. The oldest groups in our study do not have to 
combine care for children and work. They lived their middle adulthood in times 
when the differentiation in gender roles was stricter than at present. This is surely 
true for the Netherlands, where the participation of women in the labor force began 
very late. In Germany, women were in paid positions much earlier; the industrial 
revolution and WW I are important landmarks in this area. In order to examine the 
second half of life in more detail, the fourth and last research question is: Are there 




The German sample (N=2781) consists of a representative sub-sample of the German 
Aging Survey. The German Aging Survey was carried out in 1996 with 
independently living subjects between 40 and 85 years of age who were born in 
Germany and lived in (former) East- or West-Germany for the last 40 years. They 
were identified through a random probability sampling of population registers of 290 
cities, and stratified by age, gender, and area of residence. Fifty percent of those 
contacted were willing to participate. The response rate varied according to age 
group (age 40-54: 62%; age 55-69: 56%; age 70-85: 40%), gender (male: 54%; female: 
47%) and region of residence (East: 56%; West: 48%). In addition to general refusals, 
health impairments were the major reasons for not participating in the study, 
particularly, for the older groups. The participants of the Dutch Aging Survey 
(N=925) were also identified through a random probability sampling of Dutch 
municipalities and stratified according to age, gender, and area of residence. Rate of 
participation was 44,1% (age 40-54: 48%, age 55-69: 48%, age 70-85: 37%; no 
significant gender differences in response rate). All subjects were born in the 
Netherlands and have the Dutch nationality. They lived independently at home. The 
sampling took place in 1998.
Material
Self-descriptions were elicited with the SELE-instrument (SE=Self, LE=Life (Leben) 
Dittmann-Kohli, 1995a, 1995b; Bode, Westerhof, & Dittmann-Kohli, 2001a), a 
sentence completion instrument that consists of 28 stems. It is designed to probe self- 
and life-conceptions in a non-directive manner by inviting comments on personal
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abilities, weaknesses, feelings, evaluations and beliefs as well as plans, future 
expectations, fears and anxieties. The subjects were asked to complete the sentence 
stems by expressing what they considered to be true and important about 
themselves. The SELE was tested in Germany as well as in the Netherlands.
In order to reduce and structure the data, hierarchical coding schemes for 
individuality and relatedness were developed in Dutch and German (see table 5.1). A 
combination of deductive and inductive methods were used to develop them. 
Categories were deduced from the definitions of independent and interdependent 
self (Markus & Kitayama, 1991; Markus, Mullally, & Kitayama, 1997) and were 
adapted to the self-descriptions. The operationalization, procedure and coding 
schemes are documented by Bode (1999). In 90% of the cases, two coders agreed on 
the level of orientations (individuality, relatedness, residual); the Kappa value is .83. 
This Kappa value indicates that the coding scheme produces highly reliable 
classifications which provide a good basis for analyses. In Table 5.1 the coding 
scheme is shown and illustrated by examples of self-descriptions. The content 
categories are arranged by frequency.
Statistical procedures
In order to assess the centrality of individuality and relatedness, sum scores for the 
corresponding self-descriptions were calculated per subject. The scores are normally 
distributed. For the West-German sample: individuality (M = 5.9; SD = 2.8; range: 0­
19 descriptions), relatedness (M = 5.5; SD = 2.8; range: 0-16 descriptions). For the 
East-German sample: individuality (M = 5.5; SD = 2.5; range: 0-15 descriptions), 
relatedness (M = 6.2; SD = 3.0; range: 0-17 descriptions). For the Dutch sample: 
individuality (M = 6.1; SD = 3.0; range: 0-18 descriptions), relatedness (M = 6.3; SD = 
3.0; range: 0-16 descriptions). For all statistical procedures the significance level of 
p<.01 was used, due to the large sample size. Before answering the four research 
questions in detail, we want to give a general overview of the results. Therefore, the 
data were analyzed in a repeated 2x2x5x3 MANOVA design with centrality of 
individuality and relatedness as the within-subjects repeated measure, and gender, 
age group and region as between-subject factors. This analysis is employed since the 
scores for individuality and relatedness come from the same instrument and it is 
necessary to test their independence. Further, ANOVAs for individuality as well as 
relatedness were carried out.
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When I think about myself... I am able to relax, I 
enjoy my life, I feel restless, I am sad.
Feelings of 
control
I think, that I... can influence some things. I am quite 
good at... giving form to my life. I often feel... 
powerless, helpless, discouraged.
Achievement, When I think about myself... I feel I am a loser, I want
goals to have a career. I am proud that... I have achieved a 




It is difficult for me... to decide important things alone, 
to say “no”. It annoys me... paternalism, when others 
decide about my life. Later, when I am older... I am 
afraid of dependence. I have noticed that I... let my 
boss walk over me too often.
Self-reflection,
Self-
I am quite good at... knowing myself, dealing with 
myself, being critical of myself. I am proud that .. I am
consciousness how I am.
Own projects and I would like to... have more time for myself, realize
activities my hobbies, look after myself better in the future.
Relatedness Society, nation It annoys me... that the future looks so bad for young 




I am quite good at... developing contacts with people, 
listening and working with children. I am proud that... 
I’m supporting family and friends. I fear that... I’m 
neglecting my son.
Contact Most important for me is... to be with my family. I 
have noticed that I... need people around. I often 
feel... lonely. I intend to... visit my family more often.
Transpersonal I am proud that... my daughters have good 
marriages, I have healthy offspring. I fear that... my 
son will divorce, my son will not have a family, my 
husband will die suddenly.
Social behavior 
of other persons
I think that I... am appreciated by my neighbors. It 
annoys me... that my husband is so indifferent, if I 
want to say something and nobody listens.
Joint projects, 
activities
I would like to... grow old together with my partner, 
play some music with friends. In the next few years... 
I want to travel with my grandchildren.
Quality of 
relationships
Most important for me is... my marriage and the 
solidarity within the family, that my husband loves me 
as I am. I intend to... have a good relationship with 
my neighbors, family, and acquaintances.
5.3 Results
The MANOVA reveals significant between-subjects main effects for gender, age- 
group and region (Table 5.2). This means that participants of different ages, gender 
and regions differ in the number of references they made to the topics of 
individuality and relatedness. The between-subjects interaction effects are not 
significant. The within-subjects main effect for centrality also does not reach
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significance. This indicates that, in general, the number of responses expressing 
individuality and those concerning relatedness are about the same. Additionally, we 
find three clearly significant two-way-interactions. This means that orientations 
toward individuality and relatedness differ for men and women, for the age groups 
and regions under investigation. To describe these differences in detail, separate 
analyses have been carried out and will be discussed in relation to the research 
questions.
The first research question was whether there are gender differences with regard 
to individuality and relatedness in the second half of life.








Centrality 52,9 1 52,9 6,5 , 0 1 1
Centrality x  Gender 186,0 1 186,0 23,0 , 0 0 0
Centrality x  Age-group 373,0 4 93,3 11,5 , 0 0 0
Centrality x  Region 357,4 2 178,7 2 2 , 1 , 0 0 0
Centrality x  Gender x  Age-group 42,3 4 1 0 , 6 1,3 ,265
Centrality x  Region x  Age-group 156,8 8 19,6 2,4 ,013
Centrality x  Region x  Gender 6,9 2 3,5 0,4 ,650
Centrality x  Region x  Gender x  Age- 57,5 8 7,2 0,9 ,525
group
Between-Subjects
Gender 481,3 1 481,3 62,2 , 0 0 0
Age-group 2052,3 4 513,1 66,3 , 0 0 0
Region 230,7 2 115,4 14,9 , 0 0 0
Gender x  Age-group 80,1 4 2 0 , 0 2 , 6 ,035
Region x  Age-group 138,5 8 17,3 2 , 2 , 0 2 2
Region x  Gender 15,5 2 7,7 1 , 0 ,368
Region x  Gender x  Age-group 87,0 8 1 1 , 0 1,4 ,189
Both individuality and relatedness show gender differences in the second half of 
life (Figure 5.1). The difference regarding relatedness is very clear (F(1)=96,5; p < 
.001) and the difference between men and women regarding individuality is also 
significant (F(1)=7,5; p = .006). Women express both orientations more often. This is 
surprising, because in general, research has shown that men are more focused on 
their individual selves and the assertive development of their own ambitions. In our 
study, with open self-descriptions, women in the second half of life are slightly more 
concerned with individuality. For the centrality of relatedness the effect is clearer and 
not surprising. The significantly higher centrality of relatedness for women in middle 
and late adulthood corresponds to well-known findings that women construct their 
self-concepts more often in connection with other people and social contacts.
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Figure 5.1 Individuality and relatedness according to gender
6,4 -r
Individuality Relatedness
Figure 5.2 Individuality according to gender and age
The second research question was whether there are age and gender differences 
within the second half of life with regard to individuality and relatedness.
As shown in Figure 5.2, we find significant age group differences concerning the 
centrality of individuality for men and women (F(4)=77,3; p<.001). Older groups 
report less individuality within their self-descriptions. The difference between men 
and women is small and not significant (F(1)=5,8; p=.017). Furthermore there is a 
small but significant interaction effect between age group and gender (F(4)=3,4; 
p=.009). In the first three age groups (40 -  66 years) women report more individuality 
than men do. Within the group of participants older than 67 years, men describe 
themselves slightly more often in terms of individuality than women. This very small 
"gender-cross-over" (which does not reach significance in the MANOVA), is not the
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sort of reversal Gutmann (1987) predicted. He found that older women become more 
masculine and older men more feminine. Our data show that men describe 
themselves more often in terms of individuality than women do in old age. The data 
also does not support the notion of increasing androgyny in later life. Instead, our 
results are in accordance with findings of Carlson & Videka-Sherman (1990), which 
indicate stability in gender differences in the second half of life.
Figure 5.3 Relatedness according to gender and age
In Figure 5.3 we see significant differences between the age groups (F(4)=14,9; 
p<.001), highly significant gender differences (F(1)=85,9; p<.001), but no significant 
interaction (F(4)=2; p=.080) with regard to relatedness. The age group differences in 
references to relatedness are smaller than for individuality. In all age groups 
relatedness is clearly more important for women's construction of personal meaning 
than it is for men's. In the oldest group (76-85 years), however, the difference 
between men and women is rather small. Perhaps this finding can be interpreted as 
sign of androgyny, but statistically the effect is too small to produce an interaction. 
Interestingly, the youngest men are about equally concerned with relatedness as the 
oldest group of women. Here a cohort interpretation is possible in the sense that 
"modern" men are more socially oriented. On the other hand, the result might point 
out a shift in meaning construction to other themes in later life. The finding that the 
younger women are more oriented towards relatedness in comparison with the 
oldest women supports this interpretation. In general, the results indicate stable 
gender differences in the social domain of meaning assignment. Once again, there is 
no support for gender reversal.
The third research question is: Do men and women in the Netherlands, West- and
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East-Germany differ with regard to the centrality of individuality and relatedness in 
their personal meaning systems?
Table 5.3 Centrality of individuality and relatedness according to region
_________ Individuality_________________ Relatedness________
____________________________men_________women_________ men_________women
West-Germany 5,8 6,1 5,0 6,0 
East-Germany 5,4 5,6 5,9 6,6 
The Netherlands____________ 6j0___________ 6j2___________ 5jZ___________ 6,9_____
When splitting the group in three regions (see Table 5.3), the small gender effect of 
individuality (shown in Figure 5.1) does not reach significance (F(1)=5,8; p=.016). In 
all regions women and men express individuality with approximately the same 
frequency. However, we find significant differences between the regions (F(2)=10,8; 
p<.001). East-Germans express individuality in their self-descriptions least often and 
Dutch participants most frequently. We expected men and women from East- 
Germany to be more similar than men and women from the Netherlands. The data 
does not support this hypothesized interaction effect (F(2)=0,2; p=.85).
As expected, women in all regions express more concerns of relatedness than men 
do (F(1)=85,0; p<.001). In addition, participants from different regions differ 
significantly with regard to relatedness (F(2)=29,3; p<.001). The personal meaning 
systems of West-Germans contains fewer references to relatedness than those of East- 
Germans and Dutch participants. The interaction effect for relatedness does not reach 
significance (F(2)=10,0; p=.31).
The fourth and last research question was whether there are systematic differences 
in the centrality of individuality and relatedness by age, gender and region. With 
regard to individuality we see clear main effects in all three regions for age (West- 
Germany F(4)=40,5; p<.001; East-Germany F(4)=7,0; p<.001; the Netherlands 
F(4)=33,9; p<.001). The age group differences are relatively small in East-Germany 
and more clear in the two other regions. This is true for women and men. No 
interaction reaches significance at the chosen level.
This pattern is also true for relatedness. Centrality of relatedness is associated with 
the age of participants (West-Germany F(4)=6,8; p<.001; East-Germany F(4)=6,9; 
p<.001; the Netherlands F(4)=3,6; p<.01). The age group differences of relatedness are 
somewhat smaller than they are for individuality in all regions. In the meantime, we 
are familiar with the clear gender differences with regard to relatedness. They appear 
for all age-groups in all regions (West-Germany F(1)=47,2; p<.001; East-Germany
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F(1)=10/8; p=.001; the Netherlands F(1)=29,5; p<.001). When comparing the F-values, 
it becomes clear that the difference between men and women is smaller in East- 
Germany than in the two other regions. In general, women in the second half of life 
in these three European regions construct their personal meaning system more 
clearly in terms of relatedness than men do. In general, the distance between the 
sexes is relatively stable through adulthood and old age. We conclude that on this 
differentiated level of analysis we have neither indications for a reversal in 
orientations in the sense that Gutmann proposes, nor for a tendency towards 
androgyny in the second half of life.
In summary, our findings disclose that gender is clearly associated with 
orientation toward relatedness, somewhat less clearly with that of individuality. 
From the perspective of age differences, expectations about "gender-cross-over" and 
tendencies toward androgyny are not at all supported. The data point to stability of 
gender differences across the second half of life. As expected from a system- 
theoretical perspective, region of socialization is associated with the construction of 
meaning. However, compared to the associations of gender and age with personal 
meaning, region of socialization appears to be somewhat less influential.
5.4 Discussion
In this study personal meaning concerned with orientations toward individuality 
and relatedness in the second half of life was under investigation, with special 
attention to gender differences. On the basis of theory and research on gender 
stereotypes, sex roles and self-concepts, we expected that orientations toward 
individuality would be more important for men's meaning construction than for 
women's. This is not supported by the data. Women are somewhat more oriented 
towards individuality than men. This is the most remarkable result of our 
investigation. One conclusion is that the importance of individuality and self­
realization for women has been neglected or at least underestimated in life span 
theories.
A comparison of used methods may help to understand the differences in 
findings. Basically these differences may go back to different ways of eliciting 
responses. The measures of individuality used here differ from prior measures of 
agency. Most of the previous literature is based on instruments composed of closed 
questions. While these instruments have some advantages, they have one major 
disadvantage: the items are formulated by the researcher and the response format is 
fixed. For some groups of participants the fixed formats may correspond to their
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experience, but there may be other individuals or groups who do not share the 
meanings employed by the researchers. Consequently, their answers do not 
correspond to their thoughts and feelings and moreover, do not represent relevant 
dimensions of their personal meaning system. This might be the case for women with 
regard to the more common methods for measuring agency.
In contrast, we interpreted the spontaneous self-descriptions referring to one's 
own well-being, feelings of control, achievement, self-consciousness, independence 
and personal projects as expressions of individuality, because in these cases the 
individual is the central unit of experience. With the sentence completion test that is 
used in this study we do not ask whether a person sees himself/herself as successful 
with regard to questions of control, achievement or assertiveness as is the case with 
other instruments. Instead the objective in employing our method is to investigate 
orientations and concerns which subjects themselves use to assign meaning to their 
lives. This may be in terms of successfully managed aspects of their lives. Self­
descriptions of successful careers and feelings of pride about oneself are examples of 
this type of meaning construction. However, personal meaning is also associated 
with concerns or goals that have not been achieved. Descriptions of difficulties in 
defining boundaries of the self (e.g. "I have noticed that I... let my boss walk over me 
too often.") illustrate this type of personal meaning.
Another example of meaning construction that is missed in standardized 
instruments concerns future expectations. Self-descriptions that refer to fear of 
dependence in the future illustrate how the oldest groups in particular are oriented 
towards individuality. As far as we know, standardized methods do not include 
these aspects of individuality and therefore miss important aspects of the concept. 
We think that studies using open response formats offer the possibility to check the 
validity of other instruments, for example for different age groups. Working with an 
open response format revealed that women in the second half of life appear clearly 
oriented towards individuality.
The consequences of the discussed results are manifold. In the first place, 
approaches to studying agency should be expanded to take into account the concerns 
that are important for men and women in the second half of life. Secondly, women 
between 40 and 85 years appear in a new light. They show dominant concerns 
outside the traditional role model, in that they are concerned with autonomy and 
independence. This finding has repercussions for the organization of society, for 
example regarding work and care. Autonomy and independence play an important 
role in the personal meaning construction of middle aged and elderly women,
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despite the fact that social involvement is also important for them (Bode, 2001). These 
results may also have an effect in empowering women in the second half of life. For 
older generations, concepts of agency, assertiveness or self-directedness may sound 
negative due to the association with egoism and egocentricity. Our investigation 
shows that an individualistic orientation can be combined with a social orientation, 
they are not mutually exclusive. Furthermore, individuality is present in many 
women and is related to a variety of concerns.
The clearest findings of our study are the significant gender differences in 
meaning construction in terms of relatedness. Women from all age groups in the 
second half of life describe themselves significantly more often as related to others 
than men do; this is true for the Netherlands as well as East- and West-Germany. 
These findings are in line with results from other investigations on communion and 
interdependent selves. The differences in approaches and methodologies as well as 
the age groups studied do not produce different results, as was the case for 
individuality. The similarity between the closed questions on communion and the 
concerns which have been coded as expressions of relatedness may be greater than is 
the case for the similarity between agency and individuality. Another explanation 
may be that the dominant social concern for women throughout the life course is 
more comprehensive than individuality and can therefore produce similar results in 
spite of different methodologies. In a qualitative analysis we were able to show that 
the higher degree of centrality of relatedness in women may be explained by the 
valuation of their "social self". Women and men express positive meanings with 
regard to relatedness in the same way and to the same degree (e.g. "Most important 
for me is ... to have my family around me"). However, women mention the negative, 
ambivalent and burdening aspects of relatedness more often than men (e.g. "What's 
been bothering me recently is ... the broken contact with my daughter"; Bode, 2001).
Our analyses of age group differences show that both individuality and 
relatedness are less central among the older groups (for an elaborated discussion see 
Bode, Westerhof, & Dittmann-Kohli, 2001b; Bode, Westerhof, & Dittmann-Kohli, 
submitted). This is true for men and women. With increasing age, other sources of 
meaning may become prominent at the expense of individuality and, to a lesser 
degree, relatedness. In the first place, health and psychophysical integrity become 
more important in the self-experience and the construction of personal meaning 
(Kuin, Westerhof, Dittmann-Kohli, & Gerritsen, 2001). Our findings also correspond 
with one assumption of the theory of gerotranscendence, which presumes that older 
individuals become less self-preoccupied (Tornstam, 1997).
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Furthermore, it is striking that the age group differences are clearly smaller for 
relatedness. Relatedness as a source of personal meaning seems somewhat more 
fundamental in the sense that it is less associated with age and region of living (cf. 
Baumeister & Leary, 1995). According to a recent review by Takkinen (2000), human 
relationships are the most frequently expressed content of meaning in life, regardless 
of age. Returning to the argument that the role of relatedness is underestimated in 
characterizations of the mature personality (Guisinger & Blatt, 1994), our findings 
fully support this position. Relatedness appears to be a very important source of 
personal meaning and therefore should be included in models of adult development.
In the introduction we referred to literature about "gender-cross-over" and 
"androgyny". These concepts describe a change in orientations during the second 
half of life. Sources of personal meaning that are typical for men or women were 
expected to change into a mixture of orientations or to undergo a reversal. However, 
a comparison of the age groups in this study does not reveal the differences that 
these theories predict. In general, the position of women and men is the same in the 
five age groups between 40 and 85 years of age. With a cross-sectional design change 
over time can not be observed, but it seems relatively improbable that clear changes 
will appear in a longitudinal design if in the comparison of age groups at one 
measurement point no indications of the expected effect were found. In our view, it 
is surprising that the differences between women and men are so similar for the five 
age groups. Especially for women, general changes in education, behavior and 
power have taken place. This should have led to differences between men and 
women in different birth cohorts. This is not sustained by our data. Our conclusion is 
that for the present midlife generation societal changes regarding gender roles have 
had no major influence on their personal meaning systems.
Another argument may be that gender roles did not change for all social groups to 
the same extent. Further research should address the question, whether our findings 
are true for women and men of different socio-economic status. This would also 
address the point made by Conway and Vartanian (2000) that gender differences 
may in fact be status differences.
Another interpretation for our findings may be that the hypothesized changes take 
place before the age of 40. In the case of gender-cross-over this does not seem 
probable since it is tied to active parenting. This phase tends to continue beyond the 
age of 40.
Our results are in accordance with other studies that also did not find reversal or 
androgyny. The authors of a representative American study on the middle years
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assumed that changes in gender roles are more responsive to life events than 
chronological age (Carlson & Videka-Sherman, 1990). This may be a promising line 
for further examination. Other findings in our research program support that 
personal meaning construction is clearly associated with the living circumstances of 
participants (Bode, 2001; Westerhof, 2001).
From a system-theoretical perspective, systematic differences in the assignment of 
personal meaning in the Netherlands, East- and West-Germany were expected. We 
found that East-Germans express concerns related to individuality least often and 
Dutch participants most frequently. This finding is in accordance with characteristics 
of the different political systems. In a socialist state the individual is not the primary 
unit of experience, whereas the individual plays an essential role in democracies (see 
also Bode, Westerhof, & Dittmann-Kohli, submitted). On this abstract level it is 
possible to demonstrate associations of socialization contexts and the construction of 
personal meaning. More differentiated considerations, based on the different 
participation rates of women in the labor force, predicted expectations regarding 
smaller gender differences in East-Germany than in the Netherlands. These 
expectations were supported by the data in the case of relatedness but did not appear 
for individuality. The assumptions about regional differences were mainly based on 
information on the historical and current political systems as well as the societal 
organization of work and care. Data partially supported the hypotheses and partially 
did not. While these findings shed light on the link between societal systems and the 
construction of personal meaning, results also reveal that perhaps more 
characteristics of regions or societies have to be taken into consideration to explain 
differences in personal meaning systems.
An additional way to study the construction of meaning would be to investigate 
individuals instead of groups. However, the comparison of large representative 
groups diminishes problems of selectivity (in particular with respect to education) 
and leads to conclusions that can be generalized to larger populations.
In conclusion, the use of a sentence completion instrument in order to explore 
gender differences in the second half of life has enabled us to discover new aspects of 
individuality and relatedness. Orientations towards relatedness showed the 
"traditional" gender division. Women's identity is more strongly connected with 
others and is focused more on social issues. At the same time, individuality is also a 
more central aspect in middle-aged and older women's construction of personal 
meaning. Thus, our findings point the way how the study of personal meaning can 
contribute to knowledge on adult development of men and women. The results
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related to gender apply for all age groups in the second half of life and in three 
different regions of socialization. Also due to the large representative sample, we 
assume that the findings provide important knowledge about the construction of 
personal meaning in the second half of life.
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In chapter six the most important results of this thesis are summarized, interpreted and discussed. 
Furthermore, the content of individuality and relatedness is compared to the items of the Self- 
Construal-Scale. Findings regarding the centrality do not support well-known models of successful 
aging. It is demonstrated that the introduction of a life span perspective provides new insights with 
respect to individuality and relatedness. From the cross-national comparisons and the analyses of 
gender differences we can learn that the construction of personal meaning concerning individuality 
and relatedness is associated with past and present socialization.





Individuality and relatedness are two comprehensive orientations during the 
whole life course. As contended in the preceding chapters knowledge regarding the 
subjective importance and meaning of components of individuality and relatedness 
in middle and late adulthood is scarcely available. In this thesis we therefore realized 
a mixture of data-driven and theory-driven processes. Data from representative 
surveys were used as the aim was to study the orientations in a sample permitting 
generalizations to the population. We attach significance to the subjective perspective 
of middle and elderly adults in order to reduce pre-definition by researchers 
regarding the components of individuality and relatedness. The perspective and 
methodology of personal meaning construction (Dittmann-Kohli, 1995a) has been 
chosen since this deals with the subjective view of individuals. The self-descriptions 
of participants collected disclose the way in which they construct their subjective 
reality and throw light on the aspects of individuality and relatedness by which 
individuals give meaning to their lives. Besides the preference for studying personal 
meaning by focusing on the self-views of participants, the mixture of data-driven and 
theory-driven processes was necessary, due to the lack of appropriate research 
instruments for the second half of life. The Self-Construal-Scale (Singelis, 1994), for 
instance, could not be applied in these studies as it focuses on the life of students.
The first research questions (1a, 1b) dealt with the centrality of individuality and 
relatedness in the second half of life and the contents associated with these
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orientations. The term "second half of life" is very broad, but an appropriate one to 
use in order to differentiate middle and late adulthood from childhood, adolescence 
and young adulthood and to introduce a life span perspective. In order to 
understand changes during this period better the second half of life must be further 
subdivided. The second research question takes into account possible variability in 
the second half of life and focuses on age group differences, emphasizing 
developmental changes as well as cohort socialization as their possible causes. In the 
remaining research questions the idea of influencing socialization contexts is further 
developed. The question is asked as to whether the region of socialization (here the 
Netherlands, East-, and West-Germany) as well as gender is associated with different 
meanings with regard to individuality and relatedness.
In the preceding chapters five main questions were addressed:
1a.Which contents are associated with orientations of individuality and 
relatedness in the second half of life?
1b. How central are orientations of individuality and relatedness to the 
construction of meaning in the second half of life?
2. Do age groups in the second half of life differ with regard to orientations of 
individuality and relatedness?
3. Do adults from the Netherlands, East- and West-Germany in the second 
half of life differ with regard to orientations of individuality and relatedness?
4. Do men and women in the second half of life differ with regard to 
orientations of individuality and relatedness?
The following sections are devoted to the recapitulation and interpretation of the 
most important results, together with their theoretical and methodological 
consequences. The discussion is structured in accordance with the order of the 
research questions. After discussing limitations of the studies presented, this chapter 
closes with suggestions for further research on the topics of individuality and 
relatedness.
6.2 Contents of individuality and relatedness
As already explained before, knowledge about individuality and relatedness in 
the second half of life is rather limited. The contents associated with these 
orientations have therefore an important place in this investigation. In this paragraph 
the meanings categorized will be briefly summarized. Furthermore, they will be 
compared to the items of the Self-Construal-Scale which has been designed to 
measure independent and interdependent selves in young adulthood. This
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comparison discloses differences as well as similarities between the first and the 
second half of life and supports our decision to study the topics involved 
exploratively.
As a result of the different research questions of chapters two and three, the 
conceptualization and coding differs. The main difference lies in the categorization of 
self-descriptions of autonomy and independence. In chapter two these self­
descriptions were coded as "social self" because the study was related to the tension 
between the need for independence and the need for affiliation within social 
relationships. In chapter three the need for independence has been worked out 
theoretically and the concept has been broadened in accordance with the definitions 
of independent and interdependent selves. Here statements of independence were 
categorized as expressions of individuality. In spite of these conceptual differences 
the findings can be summarized as follows, using the terminology of individuality 
and relatedness.
The contents expressed clearly differ in frequency of occurrence (see tables 3.1 and 
3.2). In the themes classified as individuality, the own well-being and relaxation is 
mentioned by 90% of the participants. Statements about feelings of control were 
made by two-thirds of the group. Achievement as well as independence and 
assertiveness were found in the self-descriptions of approximately half of the sample. 
Self-reflection and self-consciousness are only mentioned by one-third and personal 
projects are referred to as relevant self-characteristics by 20% of the subjects.
Comparison of these themes to the items constructed by Singelis (1994) to measure 
independent selves discloses some concurrence: achievement, self-consciousness and 
personal projects exist in both instruments. Neither the high importance of well­
being and relaxation found in the second half of life, nor feelings of control are 
expressed in the Self-Construal-Scale. We encountered independence and 
assertiveness in many forms in the self-descriptions; in the closed questionnaire, the 
courage "to say no" and the independence of personality are emphasized. A theme 
referred to in the items of Singelis which has not been expressed in the SELE- 
instrument relates to personal stability in different situations.
Supposing the validity of the closed items for young adults, we can conclude that 
individuality has in part similar meanings during the life course but that the contents 
also differ. In the second half of life, independence of living and concerns of well­
being and control come to the fore. These results disclose the advantage of open- 
ended instruments when studying relatively unknown groups. Concerns of 
individuality in the second half of life are insufficiently reflected in the standardized
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instrument discussed and must therefore be explored by instruments such as the 
sentence completion test employed.
With regard to the content of relatedness, it can be concluded that the themes put 
forward by participants are varied. 60% mention their connection with the society 
they live in. Statements about their own social traits and social behavior, summarized 
as social competence, were found with equal frequency in the self-descriptions. 
Almost 60% of participants mention contact as well as transpersonal topics when 
characterizing themselves. For half the sample the social behavior of others towards 
them is so important that they refer to it in their self-descriptions. Joint projects and 
activities were found in the responses of one-third. One quarter of subjects in the 
second half of life referred to the quality of relationships.
It becomes clear that the existence and maintenance of social relationships as well 
as the own social behavior is relevant for the construction of personal meaning in the 
second half of life. Likewise, involvement in societal questions shows commitment in 
middle and late adulthood. Our representative data demonstrate that a majority of 
individuals in the second half of life is concerned with social issues. This 
involvement differs strongly on the continuum "public -  private" but contradicts the 
idea that growing older entails disengagement from what is going on in different 
groups, whether on a national or family level.
Analyses disclose that both partner and close family relationships are very 
important in the second half of life. Other groups were mentioned occasionally, for 
example friends, colleagues and neighbours (for a comparison of partner and 
friendship relations see Bode, 1998). This general concentration on the close family 
may have consequences for people for whom this social situation does not exist. They 
sometimes feel excluded and therefore lonely. One person wrote: "I often feel ... left 
alone, because old acquaintances are still couples and they unintentionally make me 
feel this." These people have to cope with the fact that they differ from what is 
normal (family membership). A task for gerontologists may be the stimulation and 
empowerment of activities centered on other social relations. One example is the 
friendship enrichment program that stimulates older women to reflect on their 
desires in friendship and to develop new contacts or intensify existing relationships 
(Stevens, 2001).
When comparing the categorized meanings of relatedness with the 
interdependency-items of the Self-Construal-Scale (Singelis, 1994), the following 
similarities and differences are found. First, the scale-items for the most part refer to 
"the group" (e.g., " It is important for me to respect decisions made by the group.").
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In the self-descriptions of middle and old adults, "groups" in a student sense do not 
occur. Secondly, respect for authorities is an important topic in the scale. This aspect 
of relatedness has not been expressed by participants in Germany and the 
Netherlands. Thirdly, some items are directly focused on the living- and 
developmental circumstances of students (e.g., "I would offer my seat in a bus to my 
professor.") and cannot be used in other groups. In the self-descriptions themes as 
society and nation, contact and joint projects are referred to as well as social 
attributes of participants themselves and close others. These meanings are not 
included in the Self-Construal-Scale. Nevertheless, there are also some similarities. 
The attempt to achieve harmonious relationships is part of the self-descriptions and 
is also operationalized in the scale. Furthermore, the description of one's own 
emotional state depends on the well-being of important others. This is reflected in the 
coding as "transpersonal" and is also part of the Self-Construal-Scale. All in all, we 
can conclude, that our assumption concerning the inadequacy of the standardized 
scale for the second half of life has been confirmed.
In the introductory chapter various theoretical approaches of individuality and 
relatedness were mentioned. According to Schneewind (1994) orientations of 
individuality and relatedness have a motivational basis, are closely connected with 
emotions, are supported by corresponding beliefs and are also expressed in concrete 
behavior. All these components are referred to in the self-descriptions on 
individuality and relatedness gathered with the SELE-instrument (for examples see 
chapter two and three). This finding supports the choice of an open instrument 
which allows the expression of many aspects of the concept under investigation. 
Similar critical remarks on existing standardized instruments were given in chapter 
five with regard to gender appropriateness. Westerhof, Dittmann-Kohli, & Katzko 
(2000) levelled comparable criticism when studying instruments of individualism 
and collectivism. The foregoing analysis disclosed that some meanings (of the 
standardized scale and the self-descriptions) concur and some of the concerns 
referring to individuality and relatedness differ. It would be a useful continuation of 
this thesis to develop a standardized scale for orientations of individuality and 
relatedness which includes meanings relevant for the second half of life.
6.3 Centrality of individuality and relatedness
In question 1b we asked how central orientations of individuality and relatedness 
are for the construction of meaning in the second half of life. When applying the 
assumption of personality psychology which says that individuality and relatedness
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reflect fundamental human needs to the perspective of personal meaning, we 
concluded that individuality and relatedness should play an important role in 
meaning construction. Our findings support this assumption. Orientations of 
individuality and relatedness are amongst the most central ones in the Personal 
Meaning System. Almost six descriptions of individuality as well as about six of 
relatedness were found when participants described themselves in 27 sentences. 
Only "physical integrity and health" have a similar central role (Kuin, Westerhof, 
Dittmann-Kohli, & Gerritsen, 2001). Other themes which are also relevant in the 
construction of personal meaning, such as leisure, life in general and growing older, 
are significantly less central than individuality and relatedness. The findings also 
support the idea, put forward in chapter two, that traditional investigations of the 
self-concept overemphasize personal attributes at the expense of the social 
components of self-definitions.
Another striking point is that, on average, individuality and relatedness are almost 
equally central. This finding adds relevant knowledge to concepts of adult 
development and criteria of successful aging. As contended in the introductory 
chapter, theoretical models often focus on agency as well as on independent thinking 
and independent behavior as most important and productive in the second half of 
life. In a life span model of successful aging Schulz and Heckhausen (1996, 1999) 
advocate the equation of successful aging with the development and maintenance of 
individual primary control. The relationships between people, as well as the need for 
belongingness and affiliation, are not prominent in this well-known and often cited 
model of lifelong development. Our findings show that in subjective experience 
individuality and relatedness are about equally important. In this light we must 
conclude that the emphasis of developmental models in adulthood and old age often 
is too restricted. These models fail to reflect the inner world of people in the second 
half of life. It is beyond dispute that developmental models describe an optimal state 
and will therefore never simply reflect subjective experiences. Nevertheless, the 
presently dominant ideas of successful psychological functioning in the second half 
of life seem to be influenced by current political and cultural views. The focus on 
self-determined functioning is typical for western ideology which clearly influences 
psychological models (see also Sampson, 1988). Therefore, the contents of personal 
meaning should also be included in the construction of developmental models and 
notions of successful aging.
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6.4 Age-differences during the second half of life with regard to individuality and 
relatedness
So far, in this chapter results regarding contents and centrality of individuality 
and relatedness are interpreted for the second half of life as a whole. Now we focus 
in more differentiated terms on this period of the life course since age differences and 
changes can be expected during the second half of life. First we will discuss the 
results for centrality and later the findings on the contents.
In previous chapters it has been assumed that the importance of individuality and 
relatedness may vary according to the phase in the life course. Many developmental 
theories postulate an increase in individual agendas for late adulthood and old age 
(Erikson, Buhler, and Jung; for an overview see Sugarman, 1986). Old age is 
(optimally) associated with a mature, self-realized personality. According to these 
expectations, the influence of the social environment declines and the individual 
lives and make decisions more on the basis of her/his own insights and beliefs. In 
line with these developmental ideas, we expected that individuality would be more 
central in the construction of personal meaning in older groups.
With regard to relatedness a stable need for contacts and belongingness has been 
assumed (Baumeister & Leary, 1995; Carstensen, 1995). It has been shown that the 
functions, goals and realization of social interactions change over the course of life, 
but theorists assume a lifelong need for belongingness. Consequently, we expected 
that the construction of personal meaning referring to relatedness would be similarly 
relevant for all age groups in the second half of life. According to this line of 
reasoning, age differences in individuality and relatedness during the second half of 
life are explained by developmental changes and stability.
Furthermore, differences between people of different age groups can also be 
caused by time-typical socialization (cohort differences). People of different age 
groups grew up in diverse societies and were exposed to divergent political and 
social climates. These factors were also expected to play an important role with 
regard to individuality and relatedness. Social changes such as individualization and 
increasing flexibility of life courses should be associated with the construction of 
personal meaning. Reasoning from a cohort perspective, we expected orientations of 
individuality to be less central in older cohorts and more central in generations born 
after WW II. It was anticipated that orientations of relatedness would be more 
important in cohorts born before WW II.
Results concerning the social self (chapter two) support the assumptions of a
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lifelong need for belongingness as posed by Baumeister & Leary (1995) and as 
formulated in the theory of socio-emotional selectivity by Carstensen (1995). On the 
other hand, the results concerning individuality accord better with expectations 
based on the cohort reasoning presented than on the hypothesis deduced from 
developmental theories. In general, the centrality of individuality is substantially 
higher in younger cohorts. We found a linear decrease from the youngest (40 -  48 
years) to the oldest (76 -  85 years). With regard to relatedness, we also found 
significant differences between the age groups. In contrast with individuality, the 
absolute differences are smaller for relatedness and were found to lie mainly between 
the youngest and the oldest group. Participants between 49 and 75 years of age are 
relatively similar with respect to relatedness. This pattern of age differences 
regarding relatedness had not been predicted; neither from the developmental point 
of view nor from the cohort perspective. Individuality and relatedness are less 
central in the older age groups. The effect is stronger for individuality. The 
consequence is a changing proportion of individuality and relatedness between the 
second and third cohort (at about 58 years of age).
The most feasible interpretation of the age group differences seems to lie in the 
influence of social changes, such as the tendency to individualize. People who are 
now in their forties and fifties had their formative years during the time of the 
"Wirtschaftswunder" and were socialized with values such as individual freedom 
and personal growth. Economic prosperity supported these values and for a 
relatively large group made it possible to realize them. People born before WW II 
grew up with other norms and values. The individual was not the main unit of 
reference. National groups, political parties, churches and other groups as well as the 
(extended) family probably represented points of reference for many people. These 
institutions determined the structure of life and the content of personal meaning to a 
greater extent. In such a structure of the life course, the individual is more firmly 
embedded in such social groups and this may result in greater centrality of 
relatedness.
It is possible to interpret the changing proportion of individuality and relatedness 
in the second half of life with reference to social changes after WW II. However, this 
line of reasoning does not explain the finding that both orientations are less strong in 
the older cohorts. It therefore seems that other sources of meaning have to come to 
the fore at the expense of individuality and relatedness. In particular, health and 
physical functioning become more important in self-experience. The growing 
importance of physical issues in late adulthood and old age is not new in
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gerontological research. Yet, the functioning body and good health are mostly 
studied as pre-conditions for maintenance of an independent life or in order to detect 
strategies for coping with decline in health and physical functioning. The study of 
psychophysical integrity from a perspective of personal meaning shows its high 
subjective relevance for aging individuals themselves. Furthermore, it discloses that 
the body becomes a prominent part of self construals in the second half of life, thus 
implying fundamental cognitive, emotional and behavioral changes (Dittmann- 
Kohli, 1995a; Westerhof, Kuin, & Dittmann-Kohli, 1998; Kuin, Westerhof, Dittmann- 
Kohli, & Gerritsen, 2001).
So far, it has been contended that the physical self-concept expands at the expense 
of individuality and relatedness. A further line of reasoning must be discussed when 
interpreting our findings. Considering the relationship between good health and an 
independent life, it is the question whether the growing importance of 
psychophysical integrity in the older groups has to be interpreted as a sign of 
individuality. Must we see the wish for a well-functioning body and good health as 
an aspect of the need for personal agency and the sense of being a person?
On the one hand psychophysical integrity may be an aspect of individuality in late 
adulthood and old age. It would then have to be categorized as such. On the other 
hand, in the studies presented in this thesis the self-descriptions gathered with the 
SELE-instrument have been taken literally and have been coded in accordance to 
their concrete and explicit meaning. We did not interpret the sentence completions in 
a projective manner. Only the self-descriptions which are related to the categories 
defined (well-being and relaxation, feelings of control, achievement and goals, 
independence and assertiveness, self-reflection and self-consciousness, own projects 
and activities) were coded as individuality. Consequently, sentences like "I have 
noticed that I ... am able to control my health situation" were coded as reference to 
individuality. Most of the aspects of physical functioning, health and illness such as 
painful knees, visual impairments or the decline in memory and concentration did 
not have explicit connotations to individuality and therefore fell under the category 
"residual".
With reference to concerns for health another point must be considered. Good 
health and a well-functioning body are not only associated with independent living 
but also may reflect desires for relatedness. The wish for a better hearing ability for 
example may say more about the need for contact and sociability than about the need 
for independence.
In general, the points discussed above show a need for further rethinking of the
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concepts of individuality and relatedness when applied to middle and late 
adulthood. For the second half of life the question is not yet answered as to whether 
the underlying motives themselves change or whether different life experiences at 
different points in adult development may stimulate new expressions of the motives 
under consideration (for a more general discussion of this topic see Veroff, 1983; 
Dittmann-Kohli, 2001)
With regard to age group comparisons of the meanings of individuality and 
relatedness, we observed both differences and similarities. The investigation of the 
social self (see chapter two) disclosed that the older groups mentioned more often the 
burden of too few contacts and the fear of becoming dependent. For the younger age 
groups their own social competence and the life style of close others came more to 
the fore. For all age groups the partner, children and grandchildren were more or less 
equally important. In the older groups friends, other members of the family and 
other persons (e.g., neighbours or colleagues) are less relevant for the construction of 
personal meaning. This finding is in accordance with assumptions of the socio- 
emotional selectivity theory (Carstensen, 1991, 1995). The remaining themes do not 
show substantial differences.
The results in chapter three also show differences as well as similarities between 
the five age groups. Concerns for well-being and desires for contacts are equally 
spread over all age groups. For the older participants autonomy and independent 
living are higher valued just as the social behavior of others is more important in the 
self-descriptions of the older cohorts. All other contents (feelings of control, 
achievement and goals, self-reflection, own projects, society and nation, social 
competency, transpersonal issues, joint projects as well as the quality of relationship) 
were found less often in the older participants. Age group differences for the aspects 
of individuality were larger than those for relatedness.
Well-being and desire for contact seem to be manifestations of individuality and 
relatedness which are less influenced by changing living circumstances, biological 
alterations or cohort differences. The other contents have different importance for 
different age groups. Probably they reflect to a greater degree changes in the 
personal reality or changes in the general way personhood is looked at. The 
emphasis on independent living may be a reaction to (feared or experienced) 
declining ability in organizing one's household and may further be stimulated by 
current political credos concerning autonomy in later life. The less accentuation of 
achievement and goals possibly reflects the (anticipated) shorter future. It is also 
possible that achievement and goals are less mentioned because the context of work
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stimulates this issue the most and after retirement persons are no longer confronted 
with this aspect of their individuality. A comparison of countries with and without a 
determined retirement age may lead to decision about the last two alternatives. 
According to Westerhof, Dittmann-Kohli, & Bode (in press) the construction of 
personal meaning is significantly related to the living circumstances.
In sum, investigation of orientations of individuality and relatedness in a life span 
perspective provides new insights concerning differences between age groups and 
the proportion of centrality of both orientations. It leads to the understanding that 
neither developmental theories nor cohort interpretations alone can capture these 
findings. Furthermore, the important question comes to the fore as to whether self­
descriptions on health, body and physical functioning have to be interpreted as 
elements of individuality, especially in the second half of life. Differences and 
similarities in the content of individuality and relatedness made it possible to 
distinguish more basic aspects from components that are associated to a greater 
degree with biological alterations, changing circumstances of life and cohort 
differences.
6.5 Different regions of socialization
In the introduction it was pointed out that orientations of individuality and 
relatedness are assumed to be manifestations of the need for agency and uniqueness 
as well as the need to belong. The extent to which these manifestations are similar for 
all people or take on diverse forms is an important question. The answer has in part 
been given in the previous discussion of age group differences. For people at 
different stages of life, individuality and relatedness are important for the 
construction of personal meaning to a different extent and in different ways.
In addition to age, in this thesis regions of socialization and gender have been 
studied in order to describe possible differences in the construction of personal 
meaning. From the findings, it can be concluded that personal meaning is associated 
with socialization contexts.
In chapters four and five we formulated expectations about differences and 
similarities between the Netherlands, East- and West-Germany on the basis of the 
historical development and the current political system, norms and values as well as 
the societal organization of life after retirement. While interpreting the results 
concerning individuality it became clear that more general distinctions are also 
appropriate in order to understand the findings. Orientations of individuality are 
more central in the Netherlands and West-Germany than in East-Germany. Here the
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distinction between capitalistic and socialistic systems, with their different 
conceptions and depictions of human personhood, seems the most obvious 
interpretation. With regard to orientations of relatedness, our expectation that for 
people in East-Germany relatedness would be a central issue has been supported by 
the results. A surprising result was the high centrality of relatedness in the 
Netherlands. It was anticipated that a culture of negotiation would be associated 
with a strong orientation towards individuality on account of the need to develop 
and defend one's own point of view. But negotiation requires not only the presence 
of an individual point of view but also social skills and empathy. On second 
thoughts, this double qualification fits in with the finding of high centrality of 
individuality as well as relatedness. The low centrality of relatedness in West- 
Germany was also not expected. On the basis of a more hierarchical political system 
in the past, more legal responsibilities between the generations and more frequent 
contact between family members, we presumed that orientations of relatedness 
would be more central than in the Netherlands. This assumption has not been 
supported by the data. Relatedness appeared to be substantially less central in West- 
Germany than in East-Germany and the Netherlands. In general, we can conclude 
that Dutch people are similar to West-Germans with regard to individuality and 
similar to East-Germans with respect to relatedness.
As mentioned before, we tried to predict differences in individuality and 
relatedness on the basis of the historical development and the current political 
system, norms and values as well as the societal organization of life after retirement. 
Nevertheless, a number of expectations deduced have not been supported by the 
data. It must be concluded that the existing theoretical models do not work well 
enough to predict and explain differences on the individual level by using 
characteristics of regions, nations or countries. Markus, Mullally, & Kitayama (1997) 
put forward a way of linking system characteristics with "selfways" for the 
comparison of Japan with Europe/North-America. Yet the fact that they consider 
Europe and North-America to be similar with respect to socio-cultural values and 
practices sheds a light on the level of abstraction used in such cross-cultural 
comparisons. When comparing their study with our cross-national findings, it 
becomes clear that such frameworks probably do work if the systems are nearly the 
opposites of each other rather than in the comparison of regions more similar to each 
other.
When stating that the existing theoretical models are insufficient, we have to 
realize that a large gap between macro and micro levels has to be bridged. Theories
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which link the macro level of societal systems and the micro level of individual 
experience are needed (see also Ryff and Marshall, 1999). The macro level on its own 
is not unambiguous; a region or a nation consists of many, sometimes contradictory 
facets. Furthermore, individual experience always includes processes of assigning 
personal meaning so that a direct translation of system characteristics to subjective 
meaning is not possible. Further steps are needed in order to clarify mediating 
concepts. One way of improving the predictions would be to add more variables on 
the individual level to the analyses. In order to build hypotheses about the centrality 
of relatedness we used the information that Germans feel somewhat more supported 
by their families than Dutch people. In an advanced analysis, information about the 
solidarity experienced could be added. In general the question is as to whether all 
characteristics of a system exist on an individual level, or can be articulated by 
persons themselves.
The previous considerations demonstrated which tasks have to be solved 
developing models which can guide empirical research. I think we have to see cross­
national studies in psycho-gerontology as a challenge. In gerontological research the 
European context is gradually receiving more attention. In addition to the 
comparison of Germany and the Netherlands (Steinleitner & Dittmann-Kohli, 1996), 
projects such as ALIVE (Groen & van de Wakker, 2001) and OASIS (Daatland & 
Herlofson, 2001) attempt to compare European living contexts and national 
responses to changing demographic trends and to stimulate the exchange of 
gerontological knowledge. The studies presented in this thesis cover concepts which 
are very broad. It was therefore difficult to find the adequate characteristics on a 
macro level that were associated with orientations of individuality and relatedness. 
For further cross-national comparisons it may be suggested to start out from a 
smaller and more concrete question. It will then be easier to find the adequate 
characteristics of the macro-system and construct theoretical models which bridge 
the different levels.
Although the choice of differentiated macro level characteristics was not easy in 
these studies, the highly significant differences between the Netherlands, East- and 
West-Germany show clearly that the context of past and present socialization is 
associated with the construction of personal meaning. These findings are important 
indications that it may be rewarding to study the different aspects more specifically.
The age-gradients in the three regions are similar in their general features. 
Orientations of both individuality and relatedness are less central in the older 
groups. Similar age-gradients in the three different regions of socialization point to
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the reliability and validity of our results. Furthermore they may allow us to assume a 
stable pattern in the second half of life, which must be checked in other parts of 
Europe, in more different countries and in future generations of elderly people.
In all regions, the similarities for relatedness in five age groups and in the three 
regions are larger than that for individuality. We concluded that orientations of 
relatedness are less differentiated, more fundamental and therefore less influenced 
by political ideologies and actual living circumstances. In comparison, the age- 
gradients of individuality in the three regions of socialization (see figure 4.3) show 
substantial differences which are informative with respect to the association between 
macro-characteristics and the construction of personal meaning in a life span 
perspective. In the first two cohorts (40 -  58 years) the centrality of individuality 
differs clearly between the Netherlands, East- and West-Germany. For Dutch 
participants, concerns of individuality are more important in their self-definition 
than for West-Germans. Self-descriptions of East-Germans contain significantly less 
individuality. For the cohorts older than 58 years we find no differences in the self­
views with regard to individuality. Thus, these age-gradients are not only the result 
of age-dependent changes (as for example the increasing probability of health 
problems, questions with respect to retirement or changes in the social network) 
which could be expected in the three regions to about the same degree. The 
differences for the first two cohorts as well as the similarities of the three older 
cohorts reveal the cultural modification of individual patterns of experience. 
Although we cannot detect the specific influential factors, it seems very probable that 
the cohorts born between 1939 and 1956 were more susceptible to dissimilar societal 
changes after WW II. In the Netherlands and in West-Germany the "Wirtschafts­
wunder", student revolts and the feminist movement prepared and spread ideas of 
individual choices, developmental opportunities, and the importance of personal 
growth. In East-Germany, on the other hand, neither material conditions of economic 
prosperity nor ideological conditions for developing self-concepts with regard to 
individuality were present.
6.6 Gender differences
Chapters two and five address the question as to whether gender plays an 
important role with regard to the construction of personal meaning. Gender has been 
assumed to be a relevant factor in past and present socialization. In childhood the 
genesis of different sex roles, which imply different self-concepts for girls and boys, 
can be described by the social role theory. Boys and girls learn "gender appropriate"
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roles and behavior by differential reinforcement of personal attributes, skills and 
attitudes. Later in life the socializing power that supports gender differences 
continues. Differences in status and power appear to be responsible for the 
maintenance of differences between men and women with respect to subjective 
experience and behavior (Conway & Vartanian, 2000; Herzog & Markus, 1999). In 
general, women have lower status than men. They often work in subordinate 
positions and earn less money (Ridgeway & Diekema, 1992). In consequence, they 
have to adapt to others more often and react more sensitively to the wishes or 
demands of other people. For men (in higher status positions) it is easier to behave in 
an agentic and assertive way. This perspective leads to the conclusion that 
individuality and relatedness might be related to the amount of power that a person 
holds in society and not to the biological differences between males and females. In 
our societies gender and power/status are confounded so that women appear to be 
more oriented towards relationships and men more individualistic.
This thesis questions whether these propositions are in accordance with 
differences in the construction of personal meaning in the second half of life. Our 
findings disclose that women are, surprisingly, somewhat more oriented towards 
individuality than men. With regard to orientations of relatedness the expectations 
concerning gender differences have clearly been confirmed. Women from all age 
groups in the second half of life describe themselves significantly more often as 
related to others than men do. The qualitative analysis of chapter two shows that the 
higher degree of centrality of relatedness in women may be explained by the 
valuation of their "social self". Women and men express positive meanings with 
regard to relatedness in the same way and to the same degree (e.g., "Most important 
for me is ... to have my family around me"). However, women mention the negative, 
ambivalent and burdening aspects of relatedness more often than men (e.g., "What's 
been bothering me recently is ... the broken contact with my daughter"). In chapter 
two it is also shown that the higher degree of relatedness in women remains 
significant when controlling for existing relationships.
The result of slightly higher degrees of individuality and clearly higher degrees of 
relatedness in women's meaning construction applies to all age groups in the 
Netherlands, East- and West-Germany in the second half of life. Theoretical ideas on 
changes of gender roles (gender-cross-over and androgyny) in middle and late 
adulthood cannot be sustained, at least not with our cross-sectional design.
From the study of gender differences two important conclusions have to be 
drawn. First, with regard to the relevance of individuality in the construction of
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personal meaning we have to conclude that women are more concerned with 
individuality than is generally known. They stress autonomy and independence. The 
(correct) idea that women are directed towards social relationships may have lead to 
the (incorrect) conclusion that individual and agentic motives are less developed. 
Here the mistaken conclusion has been drawn that orientations towards 
individuality are the counterpart of, and therefore incompatible with, orientations of 
relatedness. The studies presented in this thesis provide evidence for the opposite. 
Individuality and relatedness form a balance that is different for each person. 
Furthermore, the balance seems to be constantly in movement. We were able to show 
that construction of personal meaning differs according to age, gender as well as 
region of socialization. Moreover, in chapter two, the findings provide evidence that 
networks and characteristics of living circumstances are also associated with this 
balance.
Secondly, especially gender differences with respect to individuality show the 
importance of using open instruments. It becomes clear that prior measures of 
agency (which produce substantial gender differences) may not correspond with the 
thoughts and feelings of women in middle and late adulthood. The content of 
personal meaning with regard to individuality investigated by using material 
produced by men and women themselves lead to totally different conclusions.
In conclusion, construction of personal meaning is associated with past and 
present socialization. Differences for the three regions as well as gender provide 
evidence for this statement. Although the national as well as gender differences are 
substantial, the differences associated with the age of participants appeared as the 
largest with regard to individuality. Thus, the point in the life course and the 
characteristics of one's generation play a large role with regard to personal meaning 
construction. Furthermore, it became obvious that psychological theories which 
explain the link between the macro level and the individual micro level must be 
elaborated, especially with regard to the selection of macro and meso level 
characteristics.
6.7 Methodological considerations
In the studies presented, a sentence completion instrument (SELE) was used to 
identify orientations of individuality and relatedness in self-descriptions. In the 
absence of appropriate standardized measures for studying the aging self in general 
(Byrne, 1996; Dittmann-Kohli, 1995b; Westerhof & Dittmann-Kohli, 2000) and 
individuality and relatedness in particular, a qualitative method has the advantage
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that researchers do not have to predetermine all the possible relevant meanings of 
the concepts under investigation. In research on meaning construction qualitative 
approaches are seen as the preferable method (Rubinstein, 1992; Westerhof, 1994). 
However, many of the open approaches available would not be possible via survey 
methodology. The structuring of self-descriptions by standardizing the sentence 
stems made it possible to study personal meaning in large-scale survey research. At 
the same time, the openness of the method enabled us to study the contents which 
participants consider to be the most relevant descriptions of themselves. This is the 
most important reason for employing the SELE-instrument in this thesis. Up to now, 
individuality and relatedness were studied for the most part with students and 
therefore, as discussed above, the instrument developed (Singelis, 1994) is directed to 
this group and reflect their life situation. Our findings concerning age groups and 
regions, as well as men and women, disclose different patterns in assigning personal 
meaning. These patterns had not been found with the existing standardized 
instruments due to their selection of meanings which do not always capture the 
themes mentioned by people in middle and late adulthood.
In order to protect the validity and reliability of findings, several measures were 
taken. First of all, in the interview the SELE was presented as the first instrument in 
order to avoid influence by other (domain-specific) questionnaires.
Secondly, the development of the coding schemes was a mixture of data-driven 
and theory-driven processes. This strategy prevents over-generalization in two ways. 
If only existing theories were used, the final coding would have been predetermined 
by meanings based on groups previously investigated, in our case young adults. One 
might have missed meanings relevant to older adults. If coding was only developed 
on the basis of data, it would have been more difficult to identify the appropriate 
coding structures. Thus, a mixture of both inductive and deductive strategies affords 
an optimal solution for the task of describing relatively unknown groups and 
ensuring that the results can be compared with the existing literature.
Furthermore, a detailed description has been given of the way in which self­
descriptions were coded (see also Appendix one and Appendix two). The coding 
scheme showed a good reliability. The documentation makes replication studies 
always possible. In addition, a retest procedure with the SELE instrument showed 
sufficient stability (Blotevogel, 1995).
Finally, an important aspect is the composition of the samples. Both the German 
and the Dutch Aging Survey samples were based on random selection. This 
guarantees that respondents come from all parts of the countries under investigation
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and from all educational levels. For cross-national and cross-cultural research this is 
not the usual standard. Sampling often takes place in a so called "safari-style" 
(Segall, Dasen, Berry, & Poortinga, 1999), which in fact makes generalizations of 
findings impossible. Furthermore, the samples are valuable, as psychological 
characteristics in middle and late adulthood are seldom studied in such large 
samples and with open-ended instruments.
Nevertheless, there are also some critical points with regard to methodological 
issues. It remains to a certain extent questionable which self-descriptions must be 
coded as individuality and relatedness and which have to be omitted. The studies 
presented raise questions concerning the coding of health and physical functioning 
as belonging to individuality or to relatedness or belonging to none of them. 
Furthermore it is shown that the results concerning the centrality of the social self 
differ slightly from that referring to the centrality of relatedness. This is caused by 
small differences in operationalization and coding. In addition to the theoretical 
reasoning, the appropriate way of dealing with such uncertainties is to give a clear 
description of the procedures in order to open up the way for scientific debate.
In further research, one might consider a cross-validation with other instruments. 
Unfortunately, for various reasons adequate measures were unavailable. As 
discussed above, the Self-Construal-Scale developed by Singelis (1994) is 
fundamentally inappropriate for people in the second half of life. In general, this 
scale comes closest to our definitions of individuality and relatedness. Other 
instruments, developed in order to measure individualism and collectivism, are 
problematic for other reasons. The mixture of self-descriptions and the measurement 
of general cultural values (for a discussion see Westerhof et al., 2000) does not accord 
to our research intentions. The self-confrontation method developed by Hermans & 
Hermans-Jansen (1995) contains an ideographic instrument that invites subjects to 
give their own view on their past, present and future world in their own terms. This 
method is used in therapist-client interactions and cannot therefore be employed in 
large-scale survey research. A cross-validation in a small sample might be a good 
possibility.
Although some questions remain open, we can conclude that an open-ended 
instrument is the preferable method for the investigation of relatively unknown 
phenomena or groups. It gives the population studied a voice and therefore produces 
results more independent of researchers' assumptions and previous theoretical 
assumptions. This is very important in gerontological research. Although a 
considerable number of findings exists concerning the psychological aspects of
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growing older, the second half of life is still relatively unknown. One aim of this 
thesis was to provide knowledge regarding the subjective views and self-experiences 
of people in middle and late adulthood. The large surveys offer a possibility to 
generalize the findings to the population of 40 -  85 year olds in the Netherlands, 
East- and West-Germany.
6.8 A view into the future
This thesis offers rich material for the development of a measurement instrument 
for individuality and relatedness in middle and late adulthood. The contents 
disclosed in the forgoing analyses can be used for formulating items which are in 
accordance with experiences of men and women in the second half of life.
Beyond this methodological point, orientations of individuality and relatedness 
will remain relevant themes for investigation. First, since they reflect fundamental 
needs and secondly since social changes, especially trends of individualization, will 
stimulate discussion concerning the balance between the two orientations. This will 
be the case on a societal level as well as on the level of intimate relationships. The 
availability of various choices in life planning always requires new negotiations 
between partners, parents and children as well as three generations. Here I see a 
fruitful field for fundamental and applied research. A good addition to the findings 
presented in this thesis would be the study of individual persons needing to 
(re)balance their orientations of individuality and relatedness. This would imply case 
studies with several measurement points and in different life contexts. Taking into 
account the fact that individuals co-regulate each other, an attempt to study the 
process of co-regulation would be challenging. The study of parent-child interactions 
at different stages in the life course with regard to the negotiation of individuality 
and relatedness would give an example of co-regulation in intimate social convoys in 
a life span perspective. Such investigations are necessary for and immediately 
translatable into practice. The relationships between adult children and older parents 
are not seldom problematic. The negotiation between generations may be improved 
if the assumptions and expectations of individual freedom and independence as well 
as solidarity, support or interference on both sides can be disentangled.
The findings also give some suggestions for policy-making. We saw that the 
importance of individuality in the oldest cohorts is less than in the younger groups. 
For the older ones relatedness is a more relevant aspect of identity. Policy for the 
elderly in the Netherlands is strongly oriented towards the values of autonomy and 
independence. Successful aging is translated as the maintenance of autonomy by
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policy-makers. From the perspective of an aging person it is questionable whether 
this is correct. One might interpret the exclusive focus on autonomy as a projection of 
the values belonging to the generations of the policy-makers themselves to the 
current generation of elderly people (see also Bode, 2002). There is no doubt that 
independent living and realization of own wishes are very important in the second 
half of life. Beside these concerns, the need for contact with (close) others exists. 
Policy devotes too little attention and money on this aspect of human existence. Just 
as there are many projects promoting individuality among the elderly, more projects 
in different settings need to be started which test and promote (new) forms of 
relationship between people.
Not only the data and considerations presented in this thesis point to an 
overemphasis of individuality. Heesterbeek and Schueler (2000) make a similar point 
with reference to new forms of housing and care for elderly people. Polivka and 
Moody (2001) discuss from a discourse approach whether the language of autonomy 
does capture the experience of many people or whether it represents the discourse of 
an elite group. They argue that autonomy is celebrated too much and therefore 
unreasonable expectancies according to individual freedom are created. "In our 
culture we prize autonomy because we believe that's the way that we show respect 
to people. [ ... ] The appeal of autonomy has to be balanced by solidarity, by 
acceptance of the fact that we are all in this together" (p. 233 -  234).
It is uncertain how this balance will be formed in future generations. The data 
point to an increase of individuality in future generations of elderly people but they 
represent only one measurement point. If and how these generations will change 
their personal meaning with respect to individuality and relatedness while growing 
older must be studied in a longitudinal design. This is all the more important as our 
findings suggest that individuals are not only as subjected to ontogenetic 
development but that they are also co-producers of their own development and 
participants in social change.
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Individualiteit en verbondenheid zijn twee omvattende oriëntaties gedurende het 
hele leven. Het handhaven van de balans tussen wensen naar controle, beheersing 
van de omgeving en uniciteit enerzijds en wensen naar verbondenheid en intimiteit 
anderzijds kan als ontwikkelingstaak worden beschouwd, die in wisselende 
levenssituaties en verschillende levensfases steeds opnieuw opgelost moet worden. 
De wetenschappelijke kennis over individualiteit en verbondenheid in de tweede 
levenshelft is echter niet groot. Oudere ontwikkelingstheorieën gaan uit van een 
groei van de op individualiteit gerichte oriëntatie. Voor verbondenheid wordt over 
het algemeen geen kwantitatieve verandering voorspeld, maar stabiliteit 
aangenomen.
Dit proefschrift wil een bijdrage leveren aan de kennis over individualiteit en 
verbondenheid op middelbare en oudere leeftijd. Daartoe wordt onderzocht hoe 
mensen in de tweede levenshelft zichzelf zien met betrekking tot de 
identiteitsaspecten van individualiteit en verbondenheid. Data uit twee 
representatieve surveys garanderen de betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid van 
de bevindingen. Er staan in dit proefschrift drie hoofdaspecten centraal:
1. Wat betekenen individualiteit en verbondenheid inhoudelijk voor 
mensen tussen 40 en 85 jaar?
2. Hoe belangrijk zijn deze oriëntaties voor hen?
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3. Hoe hangen de inhoudelijke betekenissen en het belang van beide 
oriëntaties samen met kenmerken van de persoon?
In dit proefschrift worden met name de relaties van individualiteit en 
verbondenheid met leeftijd, geslacht en socialisatiecontext onderzocht. Bovendien 
wordt de samenhang bestudeerd met het sociale netwerk en burgerlijke stand. 
Rekening houdend met het feit dat er weinig theoretische kennis of empirisch 
onderzoek over individualiteit en verbondenheid in de tweede levenshelft bestaat, is 
voor een benadering gekozen die uitgaat van de betekenisgeving van de doelgroep 
zelf. Vanuit het theoretisch kader van het "Persoonlijke Zingevingsysteem" 
(Dittmann-Kohli, 1995a; Dittmann-Kohli & Westerhof, 2000) met de bijhorende 
methodologie was het mogelijk het subjectieve perspectief van mensen in de tweede 
levenshelft te bestuderen en de rol te beschrijven die individualiteit en 
verbondenheid spelen in de betekenisgeving van deze groep.
In hoofdstuk 1 van dit proefschrift worden deze hier kort samengevatte 
assumpties, gedachtes en theoretische fundamenten uitgebreid uitgewerkt. Er wordt 
op de gebruikte methodologie (het SELE-Instrument, een zinaanvultest) en de 
dataverwerking ingegaan. Ook worden de steekproeven beschreven, twee grote 
representatieve surveys in Duitsland en in Nederland (N = 3706). Tot slot wordt een 
overzicht over de andere hoofdstukken gegeven.
In hoofdstuk 2 wordt een deelgebied van individualiteit en verbondenheid 
onderzocht: het sociale zelf. De centraliteit, inhouden en evaluatie van de 
beschrijvingen van het sociale zelf worden geanalyseerd en in verband gebracht met 
leeftijd, geslacht, Oost-/West-Duitsland, burgerlijke stand en het sociale netwerk van 
de respondent. Het hoofdstuk begint met de stelling dat het zelfconcept in de 
psychologie bijna altijd door kenmerken van een geïsoleerde persoon gedefinieerd 
wordt. Er wordt beargumenteerd dat behoeftes aan contact, verbondenheid en 
intimiteit zeer fundamenteel voor menselijk functioneren zijn en daarom ook een 
belangrijk onderdeel van het zelfconcept zouden moeten zijn. Hoofdstuk 2 levert de 
empirische onderbouwing voor een hoge relevantie van sociale aspecten binnen 
zelfconcepten en laat zien dat sociale relaties op verschillende manieren deel 
uitmaken van het zelfconcept. Er wordt gevonden dat leeftijd en geslacht belangrijke 
factoren in de manifestatie van het sociale zelf zijn. De ouderen noemden vaker 
belastende aspecten van sociale relaties zoals te weinig contact hebben en de angst 
om van anderen afhankelijk te worden. Bij de deelnemers van middelbare leeftijd ligt 
de focus meer op eigen sociale competenties en het leven van kinderen en 
kleinkinderen. Ook in dit onderzoek wordt bevestigd dat vrouwen vaker andere
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mensen en relaties in hun zelfdefinitie opnemen dan mannen. Er wordt bovendien 
gevonden dat dit verschil niet door de positieve beleving veroorzaakt wordt, maar 
door de duidelijk sterkere beleving van negatieve en belastende aspecten bij 
vrouwen.
In hoofdstuk 3 ligt de nadruk op de kwantitatieve en kwalitatieve analyse van 
individualiteit en verbondenheid in relatie met leeftijd. Het gaat in dit hoofdstuk met 
name om de vraag in hoeverre theoretische conceptualiseringen van ontwikkeling en 
welbevinden in de volwassenheid en ideeën over succesvol ouder worden 
overeenkomen met inhouden van zingeving van de doelgroep zelf. Het empirische 
onderzoek spitst deze vraag op individualiteit en verbondenheid toe en laat zien dat 
de theorievorming aspecten van individualiteit sterk bevoordeelt boven aspecten van 
verbondenheid. Er wordt gevonden dat mensen over het algemeen even veel 
betekenis aan hun leven geven door individualiteit als door sociale relaties. In de 
zelfbeschrijvingen van middelbare volwassenen komen meer individuele kenmerken 
voor dan sociale, terwijl het omgekeerde het geval is bij mensen ouder dan 57 jaar. 
Zowel individualiteit als verbondenheid is in de oudere groepen minder belangrijk 
voor de persoonlijke zingeving. Er wordt in hoofdstuk 3 geconcludeerd, dat (ook) bij 
het ouder worden de balans tussen een eigen persoonlijk leven enerzijds en intimiteit 
en gemeenschap anderzijds heel belangrijk is. Verder wordt erop gewezen dat de 
resultaten ook geïnterpreteerd kunnen worden in het licht van verschillen in 
socialisatiecontexten van de onderzochte cohorten.
Deze socio-culturele benadering wordt in hoofdstuk 4 verder uitgewerkt. Er 
worden zelfbeschrijvingen in vijf leeftijdgroepen met verschillende socialisatieachter- 
gronden (Nederland, Oost- en West-Duitsland) vergeleken. In hoofdstuk 4 en 5 
wordt de centraliteit van individualiteit en verbondenheid nader geanalyseerd. Op 
basis van achtergrondinformatie met betrekking tot historische ontwikkelingen, het 
huidige politieke systeem, maatschappelijke normen en waarden alsmede de sociale 
organisatie van het leven na het pensioen, zijn hypotheses over de centraliteit van 
individualiteit en verbondenheid in Nederland, Oost- en West-Duitsland 
geformuleerd. Wij verwachtten ten eerste dat Nederlanders sterker op individualiteit 
gericht zouden zijn dan mensen uit Oost- en West-Duitsland. Ten tweede werd een 
hogere centraliteit van verbondenheid in Oost-Duitsland dan in de andere twee 
regio's verwacht. Ten derde verwachtten wij verschillende leeftijdspatronen voor de 
drie regio's. De data ondersteunen de eerste hypothese ten dele. Nederlanders zijn 
sterker op individualiteit gericht dan Oost-Duitsers maar niet sterker dan West- 
Duitsers. Mensen in West-Duitsland en Nederland zijn even sterk op zichzelf gericht
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wanneer ze zin geven aan hun leven. Dit verschil lijkt samen te gaan met het 
politieke systeem: West-Duitsland en Nederland zijn kapitalistische landen waar 
personen op hun persoonlijkheid en individuele bijzonderheden aangesproken 
worden terwijl Oost-Duitsland 40 jaar een socialistisch regime had waar de nadruk 
op de groep, het collectief lag. Deze bevindingen ondersteunen de theoretische idee 
dat de maatschappelijke definitie en presentatie van persoon-zijn invloed heeft op de 
constructie van individuele betekenis. Met betrekking tot de centraliteit van 
verbondenheid werd onze hypothese eveneens ten dele bevestigd. De zelfdefinitie 
van Oost-Duitsers is vaker op verbondenheid gericht dan die van West-Duitsers. De 
bevindingen uit Nederland zijn ook hier weer onverwacht. Nederlanders lijken meer 
op Oost-Duitsers dan op West-Duitsers. De leeftijdspatronen lijken in alle regio's op 
elkaar, in die zin dat beide constructen minder belangrijk zijn in de oudere groepen. 
Leeftijdsverschillen voor individualiteit zijn in Nederland en West-Duitsland echter 
veel duidelijker dan in Oost-Duitsland. De discussie van hoofdstuk 4 wijst op de 
ingewikkelde samenhang van socialisatieprocessen en ontogenetische ontwikkeling 
met individuele betekenisgeving.
In hoofdstuk 5 ligt de nadruk op de vergelijking van mannen en vrouwen en hun 
zinconstructie door individualiteit en verbondenheid. Andere studies vonden 
herhaaldelijk dat mannen assertiever en sterker op zichzelf gericht zijn terwijl 
vrouwen duidelijk sterker op het sociale domein gericht zijn. Levenslooptheorieën 
voorspellen veranderingen in deze geslachtsrollen. Ze gaan uit van een ontwikkeling 
tot androgyniteit of van een "gender-cross-over". Onze resultaten komen overeen 
met de bekende man-vrouw-verschillen met betrekking tot verbondenheid. Ook in 
de tweede levenshelft is de identiteit van vrouwen duidelijk sterker op sociale 
contacten en intimiteit gericht dan het geval is voor mannen. De antwoorden op het 
SELE-Instrument brachten echter onverwachte resultaten met betrekking tot 
individualiteit. Vrouwen op middelbare en oudere leeftijd zijn sterker op 
individualiteit gericht dan mannen. De verschillen tussen vrouwen en mannen 
gelden in alle onderzochte regio's en leeftijdsgroepen. Deze bevindingen worden als 
teken geïnterpreteerd dat de gesloten instrumenten die in eerder onderzoek gebruikt 
zijn bepaalde aspecten van individualiteit achterwege gelaten hebben, die voor 
vrouwen van groot belang zijn. Ontwikkeling van geslachtsrollen in de richting van 
androgyniteit of "gender-cross-over" konden door onze cross-sectionele data niet 
worden bevestigd.
Hoofdstuk 6 biedt een algemene discussie van de belangrijkste bevindingen en 
hun consequenties voor theorievorming en empirisch onderzoek. Alle resultaten
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rondom de inhoudelijke betekenis van individualiteit en verbondenheid laten het 
belang van onderzoek met open instrumenten zien. De bevindingen met betrekking 
tot de centraliteit van beide oriëntaties laten zien dat recente operationalisaties van 
succesvol ouder worden te sterk op individualiteit zijn gericht. De verbinding van 
individualiteit en verbondenheid met een levensloopperspectief levert nieuwe 
inzichten op over de relevantie en betekenis van de constructen. Vergelijkingen naar 
regio en gender bevestigen dat de constructie van persoonlijke zin samenhangt met 
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Coding scheme for social self in German
Codierregeln 
Inhaltscodierung
Beim Codieren einer Analyseeinheit muß zuerst entschieden werden, ob es sich um 
eine inhaltlich codierbare Aussage handelt oder nicht. Inhaltlich nicht codierbar sind 
nicht ergänzte Induktoren, solche, die die Aussage "weiß nicht" enthalten sowie 
Aussagen, die unverständlich sind oder sich auf das Testverfahren beziehen. In 
diesen Fällen wird eine Inhaltscodierung 9999f vergeben.
Scheint eine Aussage auf den ersten Blick nicht verständlich zu sein, so darf die 
Kontextinformation des gesamten SELEs dieses Respondenten genutzt werden.
Handelt es sich um eine inhaltlich codierbare Analyseeinheit, wird die 
semantische Bedeutung bestimmt. Wir codieren nicht nach Wörtern, sondern nach 
Bedeutungen, wobei einzelne Wörter als Indikator oder Hilfe benutzt werden 
(können). Da nur eine Inhaltscodierung pro Analyseeinheit vergeben werden darf, 
muß diejenige Codierung gefunden werden, die die Analyseeinheit am besten 
abbildet. Am effektivsten ist es, der Hierarchie des Codierschemas zu folgen. 
Welchem der sieben Inhaltsbereiche ist eine Analyseeinheit zuzuordnen? Nach 
dieser Entscheidung betrachtet man alle Möglichkeiten auf der nächsten 
Hierarchiestufe und wählt die zutreffende Oberkategorie. Auf diese Weise
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durchläuft man die einzelnen Hierarchiestufen des Codierschemas, immer unter der 
Maßgabe, eine Analyseeinheit so genau wie möglich zu codieren. Zwei Faktoren 
bestimmen, wie genau eine Analyseeinheit eingeordnet werden kann: 1. die 
Genauigkeit der Analyseeinheit selbst und 2. der Differenzierungsgrad des 
Codierschemas.
Es gibt Fälle, in denen die Aussage der Analyseeinheit spezifischer ist als die 
detaillierteste Inhaltscodierung. Hier wird lediglich diese Inhaltscodierung vergeben. 
Die Spezifizierung wird nicht codiert.
Beispiele:
"Ziemlich gut kann ich .. schwimmen"
Hier wird nur 'Sport' codiert, weil es keine spezifischere Inhaltscodierung gibt.
"So richtig wohl fühle ich mich .. mit einem Glas Wein"
Hier wird nur die Inhaltscodierung für 'essen, trinken, rauchen' vergeben, weil eine 
spezifischere Codierung nicht möglich ist.
Alle Stufen des Codierschemas können als Inhaltscodierung vergeben werden. Eine 
Oberkategorie wird dann als Inhaltscodierung benutzt, wenn die Analyseeinheit 
allgemein formuliert ist oder wenn nicht zu entscheiden ist, in welche der 
Unterkategorien sie einzuordnen ist. Die allgemeine Regel bei der Suche nach einer 
Codierung ist also, so tief wie möglich in die Verästelungen des Codierschemas 
vorzudringen.
Personenliste
Die Personenliste wird benutzt, wenn konkrete andere Personen in den 
Satzergänzungen Vorkommen. Diese anderen Personen können als Inhalt 
Vorkommen, dann wird die Inhaltscodierung 50800 für Person vergeben und auf der 
Personenliste die genannte Person. Konkrete andere Personen können auch als 
Spezifizierung einer Aussage vorkommen. Dann wird der Inhalt der Aussage mit 
einer Inhaltscodierung versehen und auf der Personenliste die genannte Person 
vermerkt. Die Personenliste darf nur in Kombination mit bestimmten 
Inhaltscodierungen vergeben werden, diese werden im Codierschema mit dem 
Symbol eines Gesichts gekennzeichnet.
Beispiel: "Am wichtigsten für mich ist .. meine Familie."
Hier wird eine Personengruppe als Inhalt genannt. Die Inhaltscodierung 50800 für 
Person und auf der Personenliste eine 3 für Familie wird vergeben.
"Ich habe die Absicht .. mit meiner Frau eine schöne Reise zu machen."
Hier ist die Inhaltscodierung 'reisen' und auf der Personenliste wird eine 1 vergeben.
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Dimension III (Evaluation):
Auf der Evaluationsdimension wird die Selbst- und Lebensevaluation abgebildet. Sie 
bezieht sich lediglich auf die folgenden Induktoren:
Induktor 8: Wenn ich über mich nachdenke ..
Induktor 9: Im Vergleich zu früher ..
Induktor 12: Ich glaube, daß ich ..
Induktor 20: Ich habe festgestellt, daß ich ..
Induktor 23: Wenn ich mich mit anderen vergleiche ..
Alle anderen Dimensionen dienen dazu, die vergebene Inhaltscodierung zu 
spezifizieren. Die Evaluationsdimension ist eine Parallelcodierung, die bei einigen 
Induktoren zusätzlich die Frage beantworten soll "Wie bewertet der Respondent sich 
selbst und sein Leben?". Bei den angegebenen Induktoren muß die Dimension immer 
verwendet werden. Generell richten wir uns nach dem allgemeinen Sprachgebrauch. 
Wenn etwas im allgemeinen positiv gesehen wird, so wird eine positive Evaluation 
vergeben. Eine Ausnahme ist, wenn ein Respondent ein allgemein als positiv 
beurteiltes Thema negativ darstellt. Dann folgt die Codierung der Evaluation des 
Respondenten, damit seine Gedankenwelt durch die Codierung gut abgebildet wird. 
Kann keine Entscheidung über die Evaluationsrichtung getroffen werden, so wird 
die Codierung 'unbestimmte Evaluationsrichtung' gewählt.
Beispiele:
"Ich glaube, daß ich .. wieder Arbeit gefunden habe." Hier wird eine positive Evaluation 
vergeben, weil Arbeit haben im allgemeinen als etwas positives betrachtet wird.
"Ich glaube, daß ich .. nicht glücklich bin, wenn ich wieder arbeiten muß." Hier wird eine 
negative Evaluation vergeben, weil der Respondent deutlich angibt, daß arbeiten für ihn 
kein positiv bewerteter Zustand ist.
"Ich glaube, daß ich .. mit 63 in Rente gehe". Hier wird eine unbestimmte Evaluation 
vergeben, weil der Befragte keinen Hinweis auf die Bewertung gibt und auch der 
allgemeine Sprachgebrauch keine eindeutige Richtung vorgibt.




50000 Soziale Umwelt 
50100 Alleinsein
Sich allein fühlen, sich einsam fühlen als 10323 codieren.
i01 allein sein. i03 oft allein zu sein. i05 ich mag nicht alleine sein. i06 daß ich nicht alleine sein muß. i08 
bin ich allein. i13 wenn ich allein bin. i17 alleine zurückbleibe, vorm Alleinsein. i18 wenn ich nicht so 
viel allein wäre I.1. i19 das Alleinsein. i20 gut allein sein kann. i22 mal allein zurückbleibe. i25 wenn ich 
lange allein bin. i27 ich schon so lange allein bin.
50110 Allein leben
i01 allein leben. i17 mal allein leben muß. i27 ich so viele Jahre allein leben mußte.
50120 Keinen Partner haben, solo sein
i03 ohne meine Frau zu leben, ohne Partner zu leben. i27 ich mein Leben seit 25 Jahren ohne meinen 
Mann leben mußte.
50200 Autonomie: Unabhängigkeit, Selbständigkeit, ...
Einschränkung des persönlichen Freiraums durch andere als 50531 codieren.
101 alleine mit allem fertigwerden, selbständig sein. i03 von anderen abhängig zu sein I.1. i04 ich gut
allein zurechtkomme, ich selbständig bin, ich von niemand abhängig bin. i05 alles allein machen zu 
wollen. i06 meine Unabhängigkeit. i11 unabhängiger zu werden. i17 einmal von anderen abhängig sein 
könnte I.1. i21 möglichst lange unabhängig zu bleiben. i24 die Selbständigkeit zu verlieren I.1. i26 ich 
kann machen was ich will. i27 ich nicht schon früher gemacht habe was ich will I.1.
50210 Freiheit, Entscheidungsfreiheit
102 mehr nach meinen eigenen Vorstellungen leben. i06 daß ich selbst entscheiden kann, was ich tue. i18 
ich frei wäre. i21 mich von Zwängen zu befreien. i26 ist meine persönliche Freiheit. i27 ich zu spät die 
Freiheit bekommen habe I.1.
50220 Selbstversorgung: selbständige Haushaltsführung, ...
Ein Hinweis auf die Selbständigkeit muß vorhanden sein, Stichwörter: selbständig, allein, 
ohne Hilfe: i04 meinen Haushalt noch ohne Hilfe machen kann. Sonst 40510 codieren: i04 
meinen Haushalt noch machen kann.
i01 mir selbst helfen, alleine fertig werden. i03 vieles nicht mehr selbst erledigen kann I.1, den Einkauf 
alleine zu machen. i04 trotzdem noch allein fertig werde. i06 noch ohne Hilfe auszukommen. i12 meinen 
Haushalt noch lange alleine führen kann. i14 so lange es geht, allein fertig zu werden. i15 möchte ich 
mich möglichst lange selbst versorgen können. i17 eines Tages nicht mehr alleine einkaufen kann I.1. i18 
wir uns weiterhin helfen können. i28 dann werde ich versuchen dennoch selbständig zu bleiben.
50230 Hilfe brauchen: hilflos, hilfsbedürftig, auf Hilfe angewiesen sein, ...
Nur wenn Hilfe benötigt wird. Hilfe bekommen als 5052f, Hilfe geben 5046f codieren. 
i10 hilflos als 30130 I.1 codieren.
© Kombination mit Person möglich.
103 vorzustellen auf andere Hilfe angewiesen zu sein. i11 hoffe ich ohne fremde Hilfe auszukommen I.1. 
i15 brauche ich Hilfe. i17 krank und hilflos werde. i18 ich keine fremde Hilfe brauche I.1. i22 ist das 
angewiesen sein auf andere. i24 ich mal hilfsbedürftig werden könnte. i25 ich auf die Hilfe anderer 
angewiesen bin. i28 dann brauche ich Hilfe.
50240 Pflegefall: Pflegefall werden, bettlägerig sein, ...
i03 daß ich einmal ein Pflegefall werden könnte. i15 möchte ich nicht pflegebedürftig sein. i17 mal zum 
Liegen komme. i22 krank werden und pflegedürftig. i24 ich bettlägerig werde. i28 Pflegefall zu werden 
finde ich schrecklich.
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50300 Vorhandensein von Kontakt zu anderen Personen
© Kombination mit Person möglich.
102 mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, mehr Kontakte haben. i03 von unserem Sohn getrennt zu 
sein I.1, ohne Gesellschaft zu sein I.1. i04 ich viel mit meiner Familie zusammen bin. i05 daß ich nicht so 
unter Menschen gehen mag I.1. i06 Gemeinschaft mit Freunden. i09 gibt es nicht mehr so viel 
Nachbarschaft I.1. i12 viel Freundschaft brauche. i13 wenn die Familie zusammen ist, wenn ich unter 
Menschen bin, im Verein, im Wirtshaus. i14 viel Zeit mit meinem Mann zu verbringen. i15 möchte ich 
meine Kinder um  mich haben. i18 ich mehr in Gesellschaft wäre. i19 die lange Trennung von meiner 
Familie I.1. i21 mehr unter die Leute zu gehen. i22 zu wenig Kontakte I.1. i25 ich längere Zeit meine 
Eltern nicht sehe I.1. i26 das Familienleben. i27 ich nicht mehr Leute kennengelernt habe I.1, ich meinen 
Vater nie kennengelernt habe I.1.
50310 Neuen Kontakt, neue Beziehung wünschen, aufbauen
i01 mit Leuten Kontakt aufnehmen. i03 die richtige Partnerin zu finden, Freundschaften zu schließen. i04 
meine Frau kennengelernt habe. i12 viele neue Leute kennenlernen werde. i14 mir eine feste Beziehung 
zu suchen. i18 ich eine Frau hätte. i20 noch immer schnell Kontakt finde. i27 ich zu spät die richtige 
Partnerin gefunden habe I.1.
50320 Kontakt, Beziehung aufrechterhalten, pflegen
i01 Kontakte pflegen. i03 nach Feierabend meinen Familienpflichten nachzukommen. i14 Kontakte mehr 
zu pflegen als bisher. i15 werde ich versuchen, weiter Kontakt zu halten. i21 mich intensiv um  meinen 
Freundeskreis zu kümmern.
50330 Beziehungsende, Kontaktabbruch, Verlust von jemandem
Trennung und Scheidung als 30621 codieren.
Sterben und Tod anderer Personen als 5076f codieren.
103 andere allein zu lassen, Abschied nehmen, auf liebe Menschen zu verzichten. i17 einige Freunde zu 
verlieren. i19 den abgebrochenen Kontakt zu meiner Tochter. i20 meinen Mann vermisse, der Kontakt 
mit früheren Arbeitskollegen läßt nach. i25 ich Freunde verliere. i27 man sich zu oft von liebgewordenen 
Menschen trennen mußte.
50400 Eigenschaften /  Verhalten: vom Respondenten ausgehend auf andere 
gerichtet R=>A
© Kombination mit Person möglich.
Nur wenn nicht zu entscheiden ist, ob positives oder negatives Verhalten gemeint ist; sonst 
504ff codieren
i01 Kritik üben, mich unterzuordnen. i03 mich auf Kosten anderer zu profilieren. i04 ich eine 
vorbildliche Familie mitentwickelt habe. i05 ich kann andere Menschen nicht immer so beeinflussen - 
wie ich möchte, mich zu schnell über andere Menschen zu ärgern. i09 da war ich mehr sozial eingestellt. 
i15 muß ich vieles anderen überlassen. i20 gerne Menschen beobachte, sehr auf meine Frau fixiert bin. 
i23 bin ich manchmal neidisch. i27 ich nicht häufiger auf meine Eltern gehört habe.
50410 Eine soziale Rolle gut erfüllen
© Immer Person codieren auf die sich die Rolle bezieht, z.B. eine gute Mutter sein, 50410 
P4
i01 Familienvater sein. i04 ich eine gute Ehefrau bin, ich eine gute Mutter bin. i12 eine faire Kollegin bin, 
eine gute Großmutter werde, eine gute Tochter bin. i17 meiner Frau nicht der ideale Ehepartner war I.1.
50420 Positives Verhalten anderen gegenüber
i01 motivieren, diplomatisch sein. i03 nachzugeben I.1. i04 ich immer treu bin. i05 Eifersucht I.1, 
rechthaberisch zu sein I.1, ich bin nachtragend I.1, zuviel von anderen Menschen zu erwarten I.1, 
Versprechen nicht einzuhalten I.1. i13 wenn ich anderen Freude machen kann. i14 mich nicht in das 
Leben meiner Kinder einzumischen. i17 unseren Sohn zu viel belehren will I.1. i25 wenn ich anderen 
Menschen ohne es zu wollen weh getan habe I.1.
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50421 Selbstbehauptung, "nein sagen" können, ...
i01 mich durchsetzen. i03 nein zu sagen, jemandem eine Bitte abschlagen, Ellenbogen zu gebrauchen, 
mich unterzuordnen. i05 mich immer zu behaupten, nachgeben I.1, meine Meinung zu sagen I.1, 
Standhaftigkeit in Meinungsfragen, Durchsetzungsvermögen. i14 nicht alles ohne Gegenwehr 
hinzunehmen. i17 zu gutmütig bin I.1. i20 meine Interessen recht gut vertreten kann. i21 mich nicht 
unterkriegen zu lassen. i27 ich mich nicht mehr durchgesetzt habe I.1.
50422 Verständnis, Akzeptanz, Toleranz, Einfühlungsvermögen, sich auf andere 
einstellen ...
i01 auf Menschen eingehen, mit anderen mitfühlen, mich in andere Menschen hineinversetzen. i03 für 
andere Verständnis zu haben, immer genügend Geduld aufzubringen für meine Kinder. i05 manchmal 
bin ich nicht tolerant genug I.1, zu viel Toleranz. i09 bin ich heute verständnisvoller, achte ich mehr auf 
Mitmenschen. i12 einfühlsam bin. i14 andere zu akzeptieren, mehr auf andere einzugehen, den anderen 
anzunehmen wie er ist. i17 die Jugend heute nicht mehr verstehe I.1. i27 ich für meine Eltern nicht 
immer genug Verständnis aufbringen konnte I.1.
50423 Vertrauen, Offenheit, Offenherzigkeit, Gutgläubigkeit, Aufgeschlossenheit, ...
i03 über mich selbst zu sprechen, Gefühle zu äußern, anderen Menschen zu trauen, meine Gefühle 
auszudrücken. i04 ich sehr offen bin. i05 Gutgläubigkeit, sehr zurückhaltend I.1, vertrauensselig, zuviel 
Vertrauen. i08 bin ich offener geworden. i09 bin ich heute aufgeschlossener, bin ich zugänglicher 
geworden. i12 zu meinen Kindern sehr offen und gerecht war. i20 an Vertrauen eingebüßt habe I.1. i23 
bin ich zu verschlossen I.1. i27 ich so gutgläubig war.
50424 Umgänglichkeit, umgänglich, verträglich, freundlich, nett, angenehm, lieb 
sein, ...
i01 meine Frau ärgern I.1, freundlich sein. i03 anderen Menschen etwas Unangenehmes zu sagen I.1. i05 
daß ich zu menschlich bin. i08 bin ich verträglich. i12 ein netter Mensch bin, ein herzensguter Mensch 
bin. i14 lieb zu meinem Mann zu sein. i17 mitunter unausstehlich bin I.1. i21 immer freundlich zu 
bleiben. i25 ich Mitmenschen schlecht behandle I.1.
50425 Ehrlich sein, gerecht sein, ...
i03 es jedem Recht zu tun, zu lügen I.1, andere Leute zu betrügen I.1. i04 ich ehrlich bin, ich meine Frau 
nie betrogen habe. i05 zu ehrlich zu sein. i06 Aufrichtigkeit. i12 ein ehrliches Leben führe. i14 weiter 
gerecht zu sein. i17 mal ungerecht bin I.1. i23 bin ich zu ehrlich. i25 ich lüge (Notlüge) I.1, ich mal lügen 
muß I.1, ich jemanden ungerecht behandelt habe I.1.
50440 Umgang mit anderen, Kommunikation
i01 mit Menschen umgehen, kommunizieren, diskutieren, Gespräche führen, argumentieren, 
korrespondieren. i03 mich mit Leuten zu unterhalten. i05 zu schüchtern I.1, Unterhaltung. i12 ein 
kontaktfreudiger Mensch bin, sehr gesellig bin. i20 mehr auf andere eingehen müßte I.1, zu wenig mit 
meiner Frau gesprochen habe I.1.
50441 Reden, erzählen, vortragen, ...
i01 schweigen I.1, erzählen, schimpfen, nichts sagen I.1. i03 eine Rede halten, über Geld zu reden. i05 
Geschwätzigkeit, ich bin kein guter Unterhalter I.1. i14 1996 mehr zu reden. i15 werde ich den Enkeln 
Märchen erzählen. i25 ich zuviel geredet habe.
50442 Zuhören
i01 zuhören, den Menschen zuhören. i03 die Sorgen und Nöte anderer zuzuhören. i05 nicht gut 
zuzuhören I.1, manchmal richtig zuzuhören. i14 eine gute Zuhörerin zu sein, immer ein offenes Ohr zu 
haben. i20 besser zuhören kann.
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50450 Kontakt ausgehend vom Respondenten: jemanden besuchen, jemanden 
anrufen, ...
i01 telefonieren. i02 meine Schwester in Amerika besuchen, zu meinen Kindern gehen. i13 wenn ich 
meine Großmutter besuche. i14 mehr anzurufen, öfter mal Besuch einzuladen, meinen Sohn in Köln 
aufzusuchen. i21 mal wieder die Kinder zu besuchen. i25 ich kranke Leute besuche.
50460 Hilfe und Unterstützung geben
i01 meine Familie betreuen. i02 mehr für andere tun. i03 nicht immer helfen zu können I.1. i04 ich 
jemanden versorgen kann, ich noch meinen Kindern helfen kann. i05 daß ich zu hilfsbereit bin. i06 
meiner Familie helfen zu können. i08 daß ich zu wenig für meine Familie getan habe I.1. i12 für viele 
Verwandte und Bekannte eine Stütze bin. i13 wenn ich helfen kann. i15 will ich helfen. i20 noch sehr um  
meinen erwachsenen Sohn bemüht bin. i25 ich nicht helfen kann 1.1. i26 daß man immer für die Familie 
da ist. i27 ich mich zu wenig um  meine Freunde gekümmert habe I.1.
50461 Kinderbetreuung, Erziehung von Kindern
Wenn klar ist, daß es um  eigene Kinder/Enkel geht, dann P4/P5, sonst P12 codieren.
i01 meine Enkel betreuen. i04 ich meine Tochter gut erzogen habe, vier Kinder unter schwierigen Zeiten
großgezogen habe. i06 meine Kinder bis zur Selbständigkeit zu begleiten. i08 hätte ich die Kinder zu 
mehr Selbstbewußtsein erziehen müssen. i14 meine Kinder zu guten Menschen zu erziehen. i27 ich mich 
nicht den Kindern mehr widmen konnte I.1.
50462 Pflegetätigkeit
101 ältere Leute pflegen. i03 meinen Mann zu pflegen. i04 ich seit 25 Jahren meinen kranken Mann 
pflege. i06 daß ich meinen Mann noch lange pflegen kann. i12 meinen Mann pflegen kann. i17 eines 
Tages meine Frau nicht mehr pflegen kann I.1. i19 ist die Pflege meiner Mutter. i27 ich 20 Jahre meinen 
verstorbenen Mann pflegen mußte.
50463 Materielle und finanzielle Unterstützung: jemanden mit Geld unterstützen, ...
102 mehr meinen Kindern finanziell helfen können. i04 meinem Sohn das Studium zu ermöglichen. i14 
die Vorsorge für die Familie zu sichern, meine Töchter finanziell zu unterstützen. i15 überlasse ich den 
Betrieb den Söhnen. i17 in Geschenken manchmal zu großzügig bin.
50464 Kognitive und emotionale Unterstützung: Ratschläge geben, trösten, ...
i01 Menschen trösten, Ratschläge aus Erfahrung geben. i02 jungen Menschen ratend zur Seite stehen. i04 
ich vielen Leuten mit Rat und Tat zur Seite stehen kann. i08 würde ich gern anderen Menschen mit 
meinem Wissen helfen. i12 anderen Menschen einen Rat geben kann. i15 möchte ich dennoch meinen 
Mitmenschen mit Rat und Tat zur Seite stehen. i26 daß ich jüngeren viele brauchbare Ratschläge geben 
kann.
50465 Wissen, Erfahrungen weitergeben
i01 in meinem Beruf Erfahrungen weitergeben - wenn man mich ließe. i02 meine Erfahrungen 
weitergeben. i04 wenn ich jüngeren meine Erfahrungen weitergeben kann und diese akzeptiert werden. 
i12 der übernächsten Generation gute Lebenserfahrungen mitgeben kann.
50466 Instrumentelle Unterstützung: beim Hausbau, bei der Gartenarbeit helfen, ...
103 im  Haushalt zu helfen. i04 ich meinen Kindern beim Bauen behilflich sein konnte.
50470 Anderen zur Last fallen
104 ich meinem Bruder nicht zur Last falle I.1. i14 keinem zur Last zu fallen I.1. i15 möchte ich meinem 
Sohn nicht zur Last fallen I.1. i17 meinen Kindern lästig werde. i18 ich später niemandem zur Last falle 
I.1. i21 niemandem zur Last zu fallen I.1. i22 ist die Gefahr anderen zur Last zu fallen. i28 möchte ich 
meinen Kindern nicht zur Last fallen I.1.
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50480 Um Hilfe bitten, Hilfe annehmen
103 andere um  etwas zu bitten, andere um  Hilfe zu bitten. i07 andere Leute um  Hilfe zu bitten. i24 
Freunde um  Hilfe bitten muß. i28 bitte ich um  Hilfe, hoffe ich - noch meine Frau um  Rat fragen zu 
können, lasse ich mir helfen, werde ich mir helfen lassen müssen, dann hole ich mir Hilfe, bitte ich 
meine Frau mir zu helfen, muß ich mich auf andere verlassen, müssen andere herhalten, dann muß ich 
Hilfe von der Familie annehmen, bitte ich meine Tochter um  Hilfe.
50481 Um professionelle Hilfe bitten, professionelle Hilfe suchen, eine Hilfe 
nehmen, ...
i28 versuche ich eine Haushaltshilfe zu bekommen, hole ich mir eine Pflegeperson, besorge ich mir eine 
Haushaltshilfe, habe ich eine
50500 Eigenschaften /  Verhalten: von anderen ausgehend auf den Respondenten 
gerichtet A=>R
© Kombination mit Person möglich.
Nur wenn nicht zu entscheiden ist, ob positives oder negatives Verhalten gemeint ist; sonst 
505ff codieren
104 ich beliebt bin, meine Mitarbeiter hinter mir stehen. i11 möchte ich in Ruhe gelassen werden. i15 
werden es mir meine Kinder danken. i18 mich meine Tochter aufnimmt mit meiner Frau.
50510 Kontakt ausgehend von anderen Personen: besucht werden, Anrufe 
bekommen, ...
i02 häufiger etwas von meinen Freunden hören, öfter Besuch haben. i04 meine Enkel so gerne zu mir 
kommen. i07 wenn man mich oft besucht. i13 wenn alle Söhne mit Anhang bei uns zu Besuch sind. i18 
meine Kinder weiterhin oft anrufen. i25 ich lange keinen Besuch bekomme I.1. i26 daß meine Kinder 
jeden Tag zu Besuch kommen.
50520 Als positiv beschriebene oder empfundene Eigenschaften und Verhalten von 
anderen ausgehend, auf den Respondenten gerichtet
i04 meine Mitmenschen mich mögen, meine Kinder zu mir halten. i07 wenn mein Partner zu wenig Zeit 
für mich hat I.1. i10 angenehm beurteilt. i12 ganz beliebt bin, am Stammtisch gern gesehen bin. i18 
meine Frau mehr auf mich einginge. i22 daß mir Frauen nicht mehr so nachschauen I.1. i25 ich keine 
Freundlichkeit erfahre I.1. i26 ist die Fürsorge meiner Angehörigen um  mich, daß meine Familie um  
mich besorgt ist.
50521 Hilfe und Unterstützung bekommen
Hilfe brauchen als 50230 codieren.
102 mehr Hilfe haben. i04 mein Mann so zu mir hält, ich auf meine Eltern zählen kann. i06 daß ich 
gepflegt werde. i12 gut versorgt werde. i15 wünsche ich mir eine gute Versorgung, hoffe ich von meinen 
Kindern unterstützt zu werden. i24 mich keiner mehr versorgt I.1. i25 sich keiner um  mich kümmert I.1. 
i28 hoffe ich auf Hilfe meiner Frau.
50522 Professionelle Hilfe bekommen
i21 mir eine Haushaltshilfe zuzulegen. i28 hoffe ich auf fremde Hilfe, ich habe eine Haushaltshilfe. 
Pflegevereinbarung mit der Volkssolidarität abgesprochen.
50523 Respekt entgegengebracht bekommen, respektiert werden
Wenn keine konkreten Personen genannt werden 70120 codieren.
103 wenn ich nicht ernst genommen werde I.1. i04 ich im Beruf anerkannt bin. i08 bekomme ich als 
Hausfrau zu wenig Anerkennung I.1. i13 wenn mir Menschen in meiner Umgebung Anerkennung 
zeigen. i20 als Behinderter diskriminiert bin I.1. i22 daß man von den Jüngeren nicht mehr recht 
akzeptiert wird I.1. i26 daß man ernster genommen wird.
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50524 Von anderen gebraucht werden, nützlich sein, eine Bedeutung für andere 
haben
102 noch lange gebraucht werden. i03 im  Beruf nicht mehr gebraucht zu werden I.1. i08 fühle ich mich 
nicht nutzlos. i10 unnütz I.1, im Arbeitsleben überflüssig I.1. i12 in dieser Gesellschaft nicht mehr 
gebraucht werde I.1. i20 meiner Familie immer noch nützlich bin. i22 daß man überflüssig wird I.1. i24 
ich im  Alter nicht mehr gebraucht werde I.1.
50530 Als negativ beschriebene oder empfundene Eigenschaften und Verhalten von 
anderen ausgehend, auf den Respondenten gerichtet
Hier muß der Respondent betroffen sein; sonst 70320 codieren.
Wenn der Respondent Opfer von Kriminalität ist, 70442 codieren.
Lärmbelästigung als 60400 codieren auch wenn der Respondent betroffen ist.
103 von guten Freunden enttäuscht zu werden. i07 wenn jemand mich belügt, wenn einer über mich
schlecht spricht, wenn ich mißverstanden werde, wenn die Nachbarn unsere Einfahrt blockieren, der 
Neid der Kollegen im Büro. i10 hintergangen, veräppelt, unterschätzt. i19 das Gemecker meiner Mutter. 
i20 oft ausgenutzt werde. i22 daß man abgeschoben wird. i24 meine Kinder mich mal vergessen. i27 ich 
von meinen Eltern weltfremd erzogen wurde.
50531 Einschränkung des persönlichen Freiraumes durch andere Personen
Freiheit, Unabhängigkeit oder Selbständigkeit als 502ff codieren.
i07 bemuttert zu werden, wenn man mich kommandiert, wenn ich bevormundet werde, wenn andere 
über mich bestimmen. i10 eingeengt, bevormundet, beengt. i24 andere über mich entscheiden.
50600 (Qualität von) Beziehungen, die der Respondent mit anderen Personen hat 
R<=>A
© Kombination mit Person möglich.
© Wenn eine Beziehungsform (Ehe, Partnerschaft, Freundschaft) genannt wird, dann auch 
Person codieren: i06 meine Ehe P1, i06 meine Freundschaften P9.
Eine Beziehung wünschen als 50310 codieren.
Mutter sein als 50800 P4; eine gute Mutter sein als 50410 P4; Mutter werden als 30612 
codieren.
104 ich verheiratet bin, ich Großvater bin. i06 meine Ehe, Partnerschaft, Freundschaft, die 
Familienbindungen, das Familienleben. i19 das Verhältnis zu meiner Tochter. i27 meine zweite Ehe.
50610 Eine gute Beziehung haben
i01 mit meinem Mann leben. i03 mit meiner Schwiegermutter auskommen. i04 daß ich eine intakte 
Familie habe, ich gut verheiratet bin, meine Familie funktioniert, mit allen Menschen einig zu sein. i06 
ein gutes Zusammenleben, eine intakte Familie, eine gute Partnerschaft, ein gutes Eheleben. i13 wenn es 
in der Familie gut läuft. i14 immer ein gutes Verhältnis zu meiner Tochter zu haben. i15 hoffe ich auf ein 
gutes Auskommen mit meinem Sohn. i18 meine Familie sich versöhnen würde. i27 meine Ehe nicht gut 
verlaufen ist I.1.
50611 Harmonie, Ruhe, Verständnis, friedlich, Glück, ...
i01 Harmonie verbreiten. i04 ich schon lange glücklich verheiratet bin. i06 Harmonie, Frieden in der 
Familie, Familienglück, die Geborgenheit in meiner Familie. i07 Disharmonie I.1. i13 wenn die Familie 
friedlich vereint ist, in Geborgenheit.
50614 Liebe
i01 kann ich meine Familie lieben. i06 Liebe, die Liebe meiner Frau. i20 meine Familie liebe, verliebt bin.
50615 Zusammenhalt, Solidarität
i04 die Familie zusammenhält. i06 der familiäre Zusammenhalt, die Gemeinsamkeit, Zuverlässigkeit. i18 
der Zusammenhalt mit den Nachbarn besser wäre.
187
Appendix 1
50618 Etwas von anderen miterleben
102 erleben - wie sich meine Kinder, Enkel und Urenkel in Zukunft entwickeln. i11 möchte ich meine 
Enkelkinder gesund heranwachsen sehen.
50620 Eine schlechte Beziehung haben
103 daß die Familie in der ich aufgewachsen bin so zerfallen ist. i05 mein ungeklärtes Verhältnis zu 
meiner Mutter. i19 Eheprobleme. i24 meine Familie mal auseinanderbricht. i25 irgendwelche 
Unstimmigkeiten sind, ich mit meinem Mann Differenzen habe. i27 ich in einer kaputten Familie 
aufgewachsen bin.
50621 Streit, Ärger, Aggression, Unverständnis, Mißverständnis, ...
102 ohne Streit leben I.1. i03 zu streiten. i06 daß kein Krach ist in der Familie I.1. i07 wenn Streit ist. i17 
Ärger mit dem Nachbar kriege. i19 sind familiäre Konflikte. i25 wir Streit haben, Ärger mit der Familie 
habe. i27 man über Nebensächlichkeiten gestritten hat.
50700 Wünsche, Befürchtungen, Gedanken in bezug auf konkrete andere
© Hier immer in Kombination mit Person.
Aktivitäten, die der Respondent zusammen mit anderen ausführt als 4ff und Person codieren.
i01 mir Sorgen um  meine Familie machen. i03 daß die Tochter geschieden ist. i04 meine Tochter unser
Haus so schön ausgebaut hat. i06 daß meine Frau gut kochen kann. i07 wenn mein Mann schnarcht, daß 
mein Partner so viel Sport schaut. i11 hoffe ich - daß meine Tochter Karin endlich zur Vernunft kommt. 
i18 meine Tochter heiraten würde. i19 sind die Schwierigkeiten meines Mannes als Flüchtling, die 
Scheidung meiner Tochter, die Schweigsamkeit meines Mannes. i24 meine Kinder einen Krieg erleben, 
mein Enkel Drillinge bekommt.
50710 Wohlergehen, gut gehen, Wohlbefinden
104 es meinen Kindern gut geht, es der Familie gut geht. i06 das Wohlergehen der Familie. i07 wenn es 
den Kindern nicht so ganz gut geht I.1. i19 daß mein Sohn Kummer hat I.1. i25 es meinem Mann nicht 
gut geht I.1.
50711 Lebenserfolg von anderen, konkreten Personen
103 daß mein einziger Sohn so ein "Aussteiger" ist I.1. i04 meine Enkelkinder so gut geraten sind, es 
mein Mann so weit gebracht hat, meine Kinder was geworden sind, meine Kinder anständig ihren Weg 
gehen, meine Kinder erfolgreich sind. i06 daß meine Kinder wertvolle Mitglieder der Gesellschaft 
werden. i18 meine Kinder in ihrem Leben Erfolg hätten.
50712 Zukunft von anderen, konkreten Personen
103 an die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder zu denken. i07 daß die Zukunft der Kinder so 
ungewiß ist. i19 die Zukunft meines Sohnes, Angst um  die Zukunft meiner Kinder, ist die ungewisse 
Zukunft meiner jüngsten Tochter. i24 unsere Kinder eine schlechte Zukunft haben. i25 ich daran denke 
was unsere Kinder und Enkelkinder noch erwartet.
50713 Positive soziale Eigenschaften von anderen konkreten Personen, Respondent 
ist nicht Empfänger.
104 ich so eine liebe Familie habe, drei nette Kinder habe, ich eine super Familie habe, ich eine fleißige 
Frau habe, meine Kinder rechtschaffen sind, ich tüchtige Kinder habe, meine 4 Kinder anständig sind, 
ich eine so tolle Frau habe, meine Kinder o.k. sind, ich einen netten Vater habe. i06 wirklich gute 
Freunde zu haben. i07 daß mein Sohn so ein Faulpelz ist I.1. i19 ist mein fauler Mann I.1. i26 daß ich eine 
gute Schwiegertochter habe.
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50720 Positive emotionale Zustände von anderen
i06 Zufriedenheit in der Familie, daß die Kinder glücklich sind. i07 wenn mein Mann schlecht gelaunt 
nach Hause kommt I.1, wenn meine Familie traurig ist I.1. i13 wenn meine Familie zufrieden ist, wenn 
meine Umgebung fröhlich ist. i18 meine Familie zufrieden bliebe. i19 ist der Liebeskummer meiner 
Tochter I.1. i25 der Chef schlechte Laune hat I.1, meine Frau leidet I.1.
50730 Gesundheit
Wenn in einer Satzergänzung Gesundheit für mich und meinen Partner oder Gesundheit für 
mich und  meine Familie genannt ist, 20300 mit P2 bzw. P3 codieren.
102 daß meine Frau gesund wäre. i04 ich drei gesunde Kinder habe, daß meine Frau noch gesund ist, ich 
lauter gesunde Nachkommen habe. i11 wünsche ich meiner Familie Gesundheit. i13 wenn meine Frau 
wieder gesund ist, meine Familie gesund bleibt. i24 meine Frau nicht gesund bleibt I.1. i25 es den 
Kindern gesundheitlich nicht gut geht I.1.
50740 Krankheit
103 zu sehen - wenn jemand krank ist, wenn die Eltern krank sind, weil mein Mann krank ist. i07 die 
Krankheit meiner Mutter. i19 sind die Allergien meiner Tochter, meine kranke Mutter. i24 daß mein 
Mann krank wird, jemand aus der Familie krank wird. i25 ich schwerkranke Menschen sehe. i27 ich ein 
krankes behindertes Kind habe.
50750 Ungewisse Lebensereignisse
i06 daß meinem Kind nichts Ernsthaftes passiert I.1. i17 meiner Frau einmal etwas passiert. i24 Unglücke 
in der Familie passieren, meinen Kindern etwas zustößt. i25 mich schlimme Nachrichten aus der Familie 
erreichen.
50760 Tod
i03 den Sohn verloren zu haben. i06 daß mein Mann noch lebt I.1. i17 meinen Mann bald verliere. i18 
meine Frau noch leben würde I.1, i18 meine Mutter noch lange lebt I.1. i22 ist daß meine Freunde und 
Bekannte wegsterben. i25 ich meine Frau auf dem Friedhof besuche. i27 ich schon so lange Witwe bin, 
mein Mann so früh gehen mußte.
50761 Andere Personen sterben eher als der Respondent
103 wenn meine Frau vor mir sterben sollte. i17 nach meiner Frau sterbe. i24 meine Frau vor mir stirbt, 
ich zu früh Witwe werde, mein Mann vor mir stirbt. i26 daß andere vor mir sterben.
50770 Aussagen im Bereich Arbeit, Beruf und Ausbildung
i02 meinem Sohn eine Arbeit vermitteln. i03 die Arbeitslosigkeit meiner Kinder. i04 meine Kinder 
studieren, meine Kinder einen guten Beruf haben. i06 daß die Kinder Arbeit haben. i11 findet meine 
Frau hoffentlich wieder Arbeit. i18 unser Sohn Arbeit hätte, meine Frau mit 58 Jahren in die Rente gehen 
könnte. i19 ist der Abschluß des Studiums meines Sohnes. i24 meine Kinder keinen Beruf erlernen 
können. i25 ich mein Mann arbeiten sehe.
50780 Existenzsicherung, Sicherheit, Absicherung
104 meine Familie gut versorgt ist. i06 die Existenz meiner Kinder und Enkel gesichert ist. i19 daß mein 




© Hier immer in Kombination mit Person.
Wenn nur eine Person genannt ist, ohne weitere Angabe 50800 codieren.
Hier auch: Vater/M utter sein, Kinder haben.
Eine gute Mutter sein als 50410 P4 codieren; Vater/M utter werden als 30612 codieren.
Kinder bekommen, als 30612 codieren; keine oder zu wenig Kinder haben als 30612 I.1 
codieren; i04 zwei gesunde Kinder habe als 50730 P4 codieren.
Eine Beziehung wünschen als 50310 codieren.
i02 Geschwister haben. i03 ohne Familie zu sein I.1. i04 ich drei Kinder habe, ich Opa bin, ich eine große 
Familie habe. i05 Männer. i06 die Familie. i07 daß wir zu wenig Zeit für einander haben, der Nachbar. 
i11 möchte ich mehr Zeit für meine Frau. i19 ist mein Sohn. i20 viele Freunde habe. i25 ohne meine 
Familie. i26 daß ich Enkel habe. i27 ich ohne Vater aufwachen mußte I.1. i28 hoffe ich auf meinen 
Partner, habe ich meine Frau.
Personenliste
Wenn die Beziehungsform (Ehe, Partnerschaft, Freundschaft) genannt wird, 50600 und Person 
codieren. i06 meine Ehe.




2 Partner und Ich
3 Familie, allgemein, Verwandte oder Familienmitglieder, Frau und Kinder, 
Familie und Kinder, ...
4 Eigene Kinder, Schwiegertochter, Schwiegersohn
5 Enkel, Urenkel
6 Eigene Kinder und Enkel
7 Eltern, Schwiegereltern
8 Sonstige konkrete Familienmitglieder, z.B. Geschwister, Schwager, 
Schwägerin, Nichte, ...
9 Freunde oder Bekannte
10 Freunde/ Bekannte und Familie, Familie und Freunde/Bekannte
11 Konkrete andere Personen, Kollegen, Nachbarn, ...
12 Andere Personen, alle, niemand, meine Nächsten, meine Lieben, persönliches 
Umfeld
Auch: Frauen, Männer i05 Frauen.
Nicht: die Menschheit, ...
III Evaluation
Diese Dimension ist lediglich für die Induktoren 8, 9, 12, 20 und  23 relevant.
0 Aussage enthält keine Evaluation
1 Positiv
2 Negativ
3 Ambivalent, sowohl positiv als auch negativ
4 Normal, durchschnittlich, ...
5 Unbestimmt




Coding scheme for individuality and 
relatedness in German
Codierregeln:
1. Per Induktor werden ein Inhaltscode und zwei Dimensionscodierungen 
(Personenliste, Evaluationsdimension) vergeben.
2. Bei einer Aufzählung immer nur die erste Antwort codieren.
3. Bei Mittel-Ziel Aussagen wird das Ziel codiert.
4. Bei Antworten, die eine Gestalt formen wird der erste Teil der Antwort 
codiert.
5. Die Codierung geschieht auf "Concern"-Niveau, d.h. das sowohl positiv als 
auch negativ formulierte Sätze zum selben Thema dieselbe Inhaltscodierung 
erhalten. Erst mithilfe der Evaluationsdimension wird die Wertung einer 
Antwort angegeben.
6. Es werden alle SELE-Induktoren außer Induktor 16 (Mein Körper ..) für 
diese Codierung benutzt.
Im folgenden werden die Inhaltskategorien (sii) besprochen. Zunächst wird 
beschrieben, welche Antworten den Kern der Kategorie bilden, anschließend werden 
Beispielsätze gegeben. In einem letzten Schritt wird auf mögliche 
Verwechslungsgefahren mit anderen Kategorien eingegangen sowie auf Beispiele, 
die nicht zur entsprechenden Kategorie gehören. Im Anschluß daran werden die 




Inhaltskategorie 11: Wohlbefinden, Entspannung
Emotionen und innere Zustände der Befragten, die mit Wohlbefinden /  sich schlecht 
fühlen und Entspannung/ Spannung/Streß zusammenhängen.
Wichtig ist, daß die eigene Person und ihr emotionaler Zustand deutlich im 
Zentrum der Aussage steht. Es werden sowohl Evaluationen des Wohlbefindens 
(gut, schlecht, zufrieden, unzufrieden) als auch die Beschreibung von inneren 
Zuständen (entspannt, gestreßt, deprimiert) und die Beschreibung von Eigenschaften 
und Kompetenzen (kann gut abschalten, bin ein empfindlicher Mensch) codiert. 
Beispiele Kategorie 11:
.. bin ich zufrieden, geht es mir gut, ..kann ich gut ausspannen, .. habe ich zur Zeit viel 
Streß, ..bin ich empfindlich, sensibel, reizbar, nervös, ..fühle mich rundrum  wohl,
..genieße ich mein Leben, kann ich nicht gut entspannen, ..bin ich frisch und munter,
..werde ich dünnhäutiger, ..bin ich lebensbejahend, ..fühle ich mich nicht gefordert, ..fehlt 
mir die innere Ruhe, ..bin ich traurig, enttäuscht, schwermütig, deprimiert, ..will ich in 
Zukunft mehr genießen, entspannen, habe ich weniger Sorgen, ..bin ich sorgloser,
..langweile ich mich
Stolpersteine bei Kategorie 11:
wenn es um  mangelnden Kontakt geht: ..fühle mich einsam, allein => 21 (Kontakt) 
wenn der Gefühlszustand deutlich durch andere Personen begründet wird: ..bin ich 
unglücklich, weil mein Sohn nicht erfolgreich ist => 26 (transpersonal)
.. betroffen, weil der Yugoslawienkrieg zu brutal ist => 27 (Politik und  Gesellschaft)
In den nächsten Jahren .. w ird es besser werden => 30, weil unklar ist, ob es hier um  die 
eigene Person geht.
In den nächsten Jahren .. w ird alles schlechter =>30, weil unklar ist, ob es hier um  die 
eigene Person geht.
Inhaltskategorie 12: Kontroll- und Beeinflussungsmöglichkeiten
Der Befragte fühlt sich als Beweger, als Akteur, der sein Leben im Griff hat, oder es 
doch zumindest beeinflussen kann (oder diese Haltung wird explizit verneint). Diese 
Beeinflussungsmöglichkeiten können sich in verschiedenen Lebensbereichen äußern. 
Die Bewältigung und Veränderung des eigenen Lebens wird als möglich 
empfunden, Probleme können durch die Person selbst auf unterschiedliche Weise 
gemeistert werden, das Leben kann gestaltet werden. Hierzu gehören auch 
Aussagen, die sich auf die Vergangenheit beziehen und in denen der Befragte 
deutlich macht, daß er/sie in der Lebensgestaltung auch etwas anders hätte machen 
können. Es können z.B. auch Arbeitskontexte gestaltet und verändert werden oder 
nach eigenen Ideen eingerichtet werden. Der Befragte sieht sich als kompetent und
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gestaltend im Umgang mit Zeit und Geld. Eigenschaften, die auf eine 
Kontrollmöglichkeit der Umgebung oder der eigenen Person hinweisen sind zum 
Beispiel: organisieren, planen, Konsequenz, Tatkraft, Entscheidungsfreudigkeit, 
Selbstbeherrschung, Willensstärke. Auch der bewußte, aktive Umgang mit der 
eigenen Gesundheit und dem Älterwerden zählen zum aktiven Umgang mit dem 
Leben.
Zu Kategorie 12 gehören auch all die Aussagen, die eine offene, aktive oder 
kontrollierende Haltung dem eigenen Leben gegenüber explizit verneinen oder 
ablehnen.
Beispiele Kategorie 12:
.. ich etwas meistern kann, ..durchhalten, ..mit Dingen fertig werden, .. Lebensbereiche 
vereinbaren, ..das Leben gestalten, ..Zeit einteilen (Umgang/ Fähigkeiten), ..wichtige 
Entscheidungen treffen, ..inkonsequent sein, ..sparsam sein, ..meine Gesundheit im Griff 
habe, ..organisieren, planen, ..würde ich mein Leben heute anders gestalten, ..das Beste 
aus dem Leben machen, .. noch viele neue Erfahrungen machen, ..mit dem Kopf durch 
die Wand, ..daß man so wenig Einfluß auf eine positive Zukunft hat, ..pessimistisch, 
optimistisch, ..ich noch viele Dinge bewegen kann, ..diszipliniert mit mir umgehen, ..sich 
gehen lassen, ..mutig, ..kämpfen, .. entmutigt, ohnmächtig, hilflos sein, ..Einfluß haben,
..ich kann nichts ändern, ..möchte ich einiges ändern, .. meine Schwächen sind, daß ich zu 
impulsiv, wütend, zornig bin
Stolpersteine bei Kategorie 12:
.. daß ich alleine noch alles bewältigen kann => wenn die Selbständigkeit im Vordergrund 
der Aussage steht => 14 codieren
..mein Leben selbst zu bestimmen => wenn die Selbständigkeit im Vordergrund der 
Aussage steht => 14
..hat sich mein Leben durch die Wende geändert => hier sind politische Entscheidungen 
der Grund für die Veränderung, die Person ist nicht der aktive Part => 27 
..habe ich viel erlebt im Leben => hier wird die Person selbst weder als aktiv noch als 
offen im Umgang mit dem Leben beschrieben => 30
..muß ich abwarten was kommt, muß ich alles akzeptieren, finde ich mich mal damit ab 
=> Person wird nicht aktiv beschrieben, eine aktive oder kontrollierende Haltung wird 
aber auch nicht explizit abgelehnt (Akkomodation nicht bei 12) => 30
Inhaltskategorie 13: Selbstreflexion, Selbstbewußtsein
Selbstbeschreibungen sind auf die eigene Person als Ganzes gerichtet und nicht auf 
einen spezifischen Lebensbereich, spezifische Persönlichkeitsmerkmale oder auf das 
eigene Leben im allgemeinen. Es geht um Entwicklungs- und Veränderungsprozesse 
der eigenen Person und um die eigene Person als Resultat dieser Prozesse. Die 
Resultate können unterschiedlich aussehen: die eigene Person kann als 
gleichbleibend, konstant wahrgenommen werden, Befragte können zufrieden oder
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unzufrieden mit der eigenen Person sein oder sie können konstatieren, daß sie sich 
selbst als durchschnittlich einschätzen. Eine weitere Möglichkeit der Selbstreflexion 
ist, die Erfahrung oder den Umgang mit sich selber zu beschreiben. Zum Beispiel, 
daß man die eigene Person zu ernst nimmt oder gerade nicht ernst genug nimmt. 
Beispiele Kategorie 13:
..mit mir selbst umgehen, ..selbstkritisch sein, ..sich selbst einschätzen können, ..gute 
Selbstkenntnis, ..daß ich so bin wie ich bin, ..zu sich selbst finden, ..bin ich stolz auf mich,
..mangelnde Selbstsicherheit, ..sich selbst treu bleiben, ..verstehe ich mich manchmal 
selbst nicht, ..hätte ich mehr aus mir machen können, ..bin ich ein Esel, ..kommen mir viel 
Zweifel, ..verändere ich mich ständig, ..will ich so bleiben wie ich bin, ..an sich selbst 
arbeiten, .. sich selbst überschätzen, ..bin ich ein Nichts, ..möchte ich mich nicht mehr 
verändern,
Wenn ich mich mit anderen vergleiche, ..bin ich genauso, bin ich im Mittelfeld, sehe ich 
keinen Unterschied, bin ich mit mir zufrieden, fällt mein Urteil positiv aus 
Stolpersteine bei Kategorie 13:
Ziemlich gut kann ich mich selbst behaupten. => 14
..bin ich zufrieden => 11, aber bin ich mit mir zufrieden => 13
.. bin ich eine starke Frau => 30, hier geht es um  einen bestimmten Aspekt und  nicht um 
die Person als Ganzes.
Inhaltskategorie 14: Persönliche Unabhängigkeit, Selbstbehauptung
Befragte betonen, daß sie geistige, emotionale, körperliche oder materielle 
Unabhängigkeit und Selbständigkeit als wünschenswerte Zustände für sich selber 
betrachten. Diese Haltung wird unterschiedlich ausgedrückt. Personen sind stolz 
darauf, daß sie sich selbst gut behaupten können und ihre Meinung deutlich sagen. 
Andere wünschen sich gerade eine solche Haltung oder kritisieren sich selbst, dafür 
daß sie zu wenig Durchsetzungsfähigkeit haben. Die unerwünschte Einschränkung 
des persönlichen Freiraums durch andere wird als Äußerung des Wunschen nach 
Unabhängigkeit codiert. Auch Antworten, die die eigenständige Lebensführung oder 
den Wunsch danach sowie die Angst vor oder Unannehmlichkeit eines Pflegefalls 
thematisieren, gehören zur Kategorie 14. Die Freiheit sein Leben nach eigenen 
Wünschen einzurichten und Entscheidungen selbständig treffen zu können sowie 
niemandem zur Last zu fallen als auch eigene freie Zeiteinteilung und das Thema 
finanzielle Unabhängigkeit werden hier codiert.
Beispiele Kategorie 14:
..allein mit allem fertig werden, ..mir selber helfen, ..allein wichtiges zu entscheiden,
..ohne Hilfe den Haushalt zu führen, ..es stört mich eingeengt zu werden, ..sehr 
selbständig bin, ..finanziell auf eigenen Füßen stehen, ..sich selbst verpflegen, ..eine 
eigene Meinung haben, ..stört die Bevormundung, ..wenn andere über mein Leben
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entscheiden, ..Selbständigkeit erhalten, ..so lange es geht sich selber helfen können, .. 
Freiraum und Selbstbestimmung, ..fürchte ich auf fremde Hilfe angewiesen zu sein,
Angst vor Abhängigkeit, .. will meine Zeit selbst einteilen (Freiheit), ..mich durchsetzten,
..kann schlecht nein sagen, ..ist für mich schwer jemandem ein Bitte abzuschlagen, ..ich 
mich mehr durchsetzen muß.
Stolpersteine bei Kategorie 14:
Ziemlich gut kann ich die Freiheit genießen. => 11
Ich würde gern mehr Freiheit für persönliche Dinge haben. => 15
Später, wenn ich älter bin, laß ich mich pflegen. => hier ist keine W ertung vorhanden, aus 
der man schließen kann, daß die Person die Pflege unangenehm findet, deshalb nicht 14 
codieren, sondern 24 (Hilfe annehmen von anderen)
Inhaltskategorie 15: Eigene Projekte und Aktivitäten
Selbstbeschreibungen, in denen betont wird, daß Aktivitäten auf die eigene Person 
gerichtet sind. Es reicht nicht, daß Befragte zum Beispiel Aktivitäten nennen, die im 
allgemeinen häufig allein unternommen werden. Die Vorraussetzung, daß ein Satz 
mit 15 codiert wird ist, daß Befragte deutlich machen, daß sie eine Aktivität fü r  sich 
selbst unternehmen oder gerne alleine sind. Der Wunsch nach mehr Zeit für sich 
selber oder die Idee, mehr für sich selber tun zu wollen, eigenen Interessen und 
Hobbies nachgehen zu wollen, gehören in diese Kategorie. Ebenso Aussagen über 
gerne allein sein, gerne Dinge alleine unternehmen, gerne alleine wohnen und leben. 
Beispiele Kategorie 15:
..mich alleine beschäftigen, ..meinen Hobbies nachgehen, ..kann gut allein sein ohne mich 
einsam zu fühlen, ..Zeit für mich haben, ..am besten leben ohne festen Anhang, ..mich auf 
meine Person konzentrieren, ..lege ich mir ein Hobby zu, ..würde gern noch viel Spaß 
und Freude haben, ..mir persönlich ein schönes Geschenk bereiten, ..mehr Rücksicht auf 
mich nehmen, ..in Zukunft mehr an mich denken
Stolpersteine bei Kategorie 15:
Ich würde gern noch reisen. => 30 codieren, weil hier nicht explizit deutlich wird, daß es 
eine Aktivität für sich selbst ist. Die Aussage ist zu allgemein formuliert.
Inhaltskategorie 16: Leistung, Ziele
Hier geht es um die eigene Leistung und den eigenen Erfolg der Person, sowie auch 
Mißerfolge und Versagen. Dieser Themenkreis wird sowohl codiert, wenn er 
allgemein formuliert ist als auch wenn er sich auf das Leben oder bestimmte 
Lebensbereiche richtet, zum Beispiel den Arbeitsbereich. Auch allgemeine Aussagen 
über eigene Ziele und Wünsche sowie Zielgerichtetheit werden hier codiert. 
Verneinung der entsprechenden Konzepte sind nicht erreichte Ziele, Ziellosigkeit, 
ausgebleibender Erfolg, nicht erfüllte Wünsche, Veränderung bei der 





..gut Ziele verfolgen können, ..Aufgaben erfüllen, ..Träume erfüllen, ..befördert werden,
..planlos leben, ..Fehler zugeben, ..etwas geleistet habe, ..stolz auf Geschaffenes, 
mangelnde Motivation, ..vermisse Ziele, ..habe ich keine Erwartungen mehr, ..fühle ich 
mich als Versager, ..habe ich heute weniger Aufgaben, ..fühle ich mich den 
Anforderungen nicht mehr gewachsen, ..will ich Karriere machen, ..habe ich mir für die 
nächsten Jahre ein Ziel gesetzt, ..noch vieles leisten kann, ..bin ich stolz, daß ich 
Verkäuferin bin, ..die letzten Jahre in meinem Beruf alles zu geben, ..später ist mir alles 
egal, ..nicht mehr alles erreichen kann, was ich mir vorgenommen habe, ..schlecht fühle, 
weil ich die Arbeit nicht geschafft habe
Stolpersteine bei Kategorie 16:
Umgang mit Problemen => 12
Stolz darauf, was wir alles geschafft haben => 22
Es ist für mich schwer, daß .. ich die Treppe nicht mehr schaffen kann => 30 
Was mir am Älterwerden gefällt, .. daß ich keine Verpflichtungen mehr habe => 30 
.. bin ein guter Arbeiter, mache meine Arbeit gut => 30, hier wird Erfolg oder Leistung 
nicht explizit angesprochen
Inhaltskategorie 19: Rest Individualität
Hier Aussagen codieren, die auf eine independent Haltung hinweisen, die aber 
entweder nicht in eine der vorgesehenen Kategorien passen oder die Entscheidung 
nicht sicher ist, zu welcher der vorhandenen Kategorien die Aussage gehört.
Verbundenheit
Inhaltskategorie 21: Kontakt, bestimmte Beziehungen
Die Befragten machen deutlich, daß sie den Kontakt und das Zusammensein mit 
anderen Personen schätzen, oder daß es ihnen schwer fällt ohne andere, manchmal 
ohne bestimmte andere Personen zu sein. Im positiven Falle geht es um "dazu 
gehören", im negativen Falle um "einsam sein". Weiterhin werden 
Wünsche/Bedürfnisse nach neuen Kontakten, neuen Rollen oder mehr Beziehungen 
hier codiert.
Beispiele Kategorie 21:
..möchte gern mehr unter Menschen sein, ..unseren Sohn öfter sehen, ..wieder eine 
Partnerin finden, ..mehr Freundinnen haben, ..es ist schwer, die Einsamkeit zu ertragen, 
..schwer meine Kinder loszulassen, ..schwer ohne meine Kollegen aus dem 
Arbeitskollektiv zu sein,.. schwer durch die Krankheit meines Mannes so isoliert zu sein,
..wichtig ist, daß ich nicht allein bin, ..wichtig ist, daß meine Enkel so gerne zu mir 
kommen, ..wichtig, daß ich eine Frau habe, eine große Familie habe, ..ist für mich schwer, 
daß ich einsam bin, trotz Familie, .. bin leider kontaktarm, ..fühle mich oft allein gelassen,
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einsam, allein, verlassen, ..vorgenommen, meine Freundschaften zu pflegen, mich nicht 
einzuigeln, ..wohl fühle ich mich in Gesellschaft, bei meiner Frau, bei Familienfeiern, 
wenn meine Kinder mich besuchen, wenn ich meine Kinder besuche, so richtig wohl 
fühle ich mich zuhause bei meiner Frau, ..wäre schön, wenn wir noch zu zweit wären,
..wäre schön Oma zu werden ..zu schaffen macht mir der abgebrochene Kontakt zu 
meiner Tochter, ..Angst, daß ich irgendwann mal allein gelassen werde, ..bedaure, daß 
ich keinen Vater, Oma, Bruder gehabt habe, .. bedaure, daß ich keine Kinder habe, .. daß 
ich nie geheiratet habe, ..daß ich Witwe bin 
Stolpersteine bei Kategorie 21:
mit jemandem reisen => gemeinsame Aktivitäten => 22,
aber zu jemandem reisen => Kontaktaufnahme => 21
stolz, daß ich eine gute Oma bin => eine Rolle gut erfüllen => 24,
aber stolz, daß ich Oma bin => bestimmte Rolle/ Beziehung haben => 21
Es wäre schön, mit meinem Mann noch ein paar Jahre zu verbringen => gemeinsame
Projekte => 22
stolz, daß ich verheiratet bin => 22
Inhaltskategorie 22: Gemeinsame Projekte und Aktivitäten
Hier geht es um gemeinsame Projekte und Unternehmungen in der Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft. Mit einer anderen Person zusammen leben, auf eine 
bestimmte Art zusammen leben, zusammen alt werden, zusammen wohnen oder 
zusammen Kinder bekommen sind Beispiele für länger andauernde Projekte. Es geht 
aber auch kurzfristigere Pläne, wie zum Beispiel zusammen Freizeitaktivitäten 
durchführen, zu heiraten, ein Fest zusammen zu feiern oder mehr Zeit für jemanden 
haben wollen. Auch die Evaluation von gemeinsamen Projekten wir mit 22 codiert, 
auch wenn diese Projekte nicht konkret benannt werden.
Beispiele Kategorie 22:
..würde gern mit anderen Menschen zusammenarbeiten, ..mit meinem Partner alt 
werden, ..mit Freunden musizieren, ..mit meinem Partner einen Tanzkurs besuchen,
..mehr Zeit für die Familie haben, ..wäre schön, wenn meine Frau und ich unser Leben 
ohne fremde Hilfe gestalten könnten, ..stolz, daß wir einiges im Leben erreicht haben,
..stolz, daß wir schon 48 Jahre verheiratet sind, ..möchte ich mit meinem Mann noch eine 
schöne Zeit genießen, ..werde ich mit meiner Frau ins Seniorenheim wechseln, ..mit den 
Enkeln noch viel unternehmen, ..mit dem Partner auf Reisen gehen, ..nicht mit meiner 
Frau zusammen alt werde, ..bedaure, daß mein Mann nicht mit mir alt werden konnte, 
..wenn ich älter bin ziehe ich zur Tochter, .. stolz, daß ich verheiratet bin, ..daß wir es 
zusammen gut haben, ..daß wir so viel erreicht haben
Stolpersteine bei Kategorie 22:




.. stolz, daß ich im Leben so weit gekommen bin => 16, aber: stolz, daß wir einiges im 
Leben erreicht haben => 22
.. vorgenommen, nie mehr zu heiraten => 30, weil das Motiv unklar ist (z.B. 
Selbständigkeit oder schlechte Beziehungen?)
Inhaltskategorie 23: Beziehungsqualität (R & A )
Bei diesen Aussagen geht es nicht "nur" darum, daß Befragte einen Wunsch nach 
Beziehungen nennen, sondern daß sie eine Aussage über die Qualität ihrer 
Beziehungen treffen oder angeben, welche Qualität sie sich wünschen, bzw. welche 
ihren Last und Sorgen bereitet. Die Qualität kann auch ohne Bezug auf eine konkrete 
Beziehung genannt werden.
Beispiele Kategorie 23:
..würde gern viel Liebe haben, ..würde gern ohne Streit leben, ..es ist schwer mit der 
Schwiegermutter gut auszukommen, ..macht mir zu schaffen, daß die Familie zerfallen 
ist, ..Konflikte in der Familie, ..stolz, daß ich eine gute Ehe führe, ..glücklich verheiratet 
bin, ..ein gutes Verhältnis zu meinen Kindern habe, ..ein schlechtes Elternhaus gehabt 
habe, ..daß die Familie so gut zusammenhält, ..am wichtigsten für mich ist Aufrichtigkeit, 
Toleranz, Vertrrauen, gutes Einvernehmen, Treue, gute Partnerschaft, eine heile Familie, 
Harmonie, Geborgenheit, in Frieden mit den anderen zu leben, Liebe, ..stört mich Ärger,
Streit, Zank, wachsene Intoleranz in der Familie, ..fühle mich geborgen im Freundeskreis, 
..bestätigt bei meinen Freunden, ..möchte ich, daß in der Familie alles in Ordnung 
kommt, ..an dem Problem mit meiner Tochter kaputt gehe, ..die Freundschaft mit den 
Nachbarn erhalten bleibt, ..Liebeskummer, Partnerschaftsprobleme, ..bedaure, daß ich am 
Anfang den falschen Partner bekommen habe, ..
Stolpersteine bei Kategorie 23:
..möchte den Kindern ein guter Vater sein => eine Rolle gut erfüllen => 24
Inhaltskategorie 24: Soziale Eigenschaften der Befragten(R => A)
Hier beschreibt der Befragte Eigenschaften, Verhalten und Kompetenzen von sich 
selbst, die auf andere gerichtet sind oder nur in einem sozialen Kontext denkbar sind, 
für die also andere Menschen als Empfänger nötig sind. Es wird codiert, wenn ein 
Befragter etwas über die gute oder schlechte Erfüllung einer seiner sozialen Rollen 
aussagt, wenn konkrete soziale eigene Eigenschaften genannt werden oder wenn es 
um (die Art des) Umgangs mit anderen Menschen geht. Alle Formen von 
Unterstützung geben (emotional, instrumentell, materiell, kognitiv) werden hier 
codiert wie auch die Fähigkeit, selbst Hilfe anzunehmen oder zu erbitten. Als soziale 
Eigenschaft/ Kompetenz werden Ehrenämter codiert, die sich auf andere Menschen 
richten, bei denen die soziale Kompetenz der Befragten wichtig ist.
Beispiele Kategorie 24:
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..ziemlich gut kann ich andere einschätzen, verzeihen, mit Kindern umgehen, auf 
Menschen eingehen, mich an andere anpassen, diskutieren, erzählen, kommunizieren, 
zuhören, Gespräche lenken, Vorträge halten, Witze erzählen, für die Familie sorgen, 
anderen helfen, mich karitativ betätigen, wieder gesellschaftlich arbeiten, ..ich würde 
gern mehr helfen, die Kinder unterstützen, für ältere Menschen da sein, Erfahrungen 
weitergeben, ..es ist für mich schwer, zu lügen, allen gerecht zu werden, für meine 
kranke Faru zu sorgen, um  Hilfe zu bitten, ..ich bin stolz eine gute Mutter zu sein, ..bin 
stolz, daß ich eine gute Mutter bin, ehrlich bin, immer die Wahrheit sage, hilfsbereit bin, 
viel geholfen habe in meinem Leben, meinem Sohn ein Studium ermöglicht habe, ..meine 
Schwächen sind Rechthaberei, Eifersucht, daß ich mich in die Sachen meiner Kinder 
mische, .. ich bin zu gutgläubig, ehrlich, vertrauensselig, .. bin oft ungerecht, ..finde nicht 
den richtigen Umgangston, ..gerne schenke, ..ich bin eine Stütze für viele, ..bin ein guter 
Ratgeber, ..manchmal voreingenommen bin, ..anderen gerne eine Freude mache,
..Versprechen nicht einhalte, ..
Stolpersteine bei Kategorie 24:
...möchte ich gesund bleiben, um anderen zu helfen => das Ziel ist andere zu unterstützen 
=> 24
Ich bin stolz, daß ich Vater bin => hier geht es um  die Existenz einer bestimmten Rolle =>
21
Es ist für mich schwer, .. mich unterzuordnen => 14 
Inhaltskategorie 25: Soziales Verhalten anderer (A=>R)
Hier werden Aussagen codiert, in denen der Befragte das Verhalten von anderen 
ihm gegenüber beschreibt. Häufig geht es um Hilfe und Unterstützung, die der 
Befragte erhält oder gerade vermißt. Häufig vorkommende Themen sind auch 
Anerkennung und Respekt sowie gebraucht werden. Das Kriterium ist, ob das 
Verhalten oder die Eigenschaften der anderen auf den Befragten gerichtet sind. Die 
andere Person muß nicht unbedingt konkret benannt werden. In einigen Fällen 
beziehen sich die Aussagen auf Handlungen oder Haltungen dem Befragten 
gegenüber oder die Effekte dieser Haltungen, ohne das ein direktes Verhalten 
genannt wird (zum Beispiel: ..ich fühle mich unterschätzt). Hier ist eindeutig, daß es 
ein Kommentar zu wahrgenommenen Haltungen dem Befragten gegenüber ist. 
Beispiele Kategorie 25:
..wäre schön, wenn mein Mann mehr Freizeit für mich hätte, .. es ist schwer, wenn ich 
nicht ernst genommen werde, zu wenig Anerkennung bekomme, im Beruf nicht 
gebraucht werde, ..Ungerechtigkeiten ertragen, ..daß ich so beliebt bin, ..die Enkel mir 
Freude machen, ..meine Kinder zu mir halten, ..ich gut gepflegt werde, ..stört mich die 
Arroganz und Kälte meines Chefs, belogen zu werden, ..wenn ich schlecht behandelt 
werde, ..wenn ich im Gespräch unterbrochen werde, ..andere mir etwas vorjammern, 
..wenn die Kinder laut sind und mich nerven, ..als Rentner, Mutter, Hausfrau 
gesellschaftlich nicht anerkannt, ..wenn andere alles besser wissen,..fühle ich mich
199
Appendix 2
nutzlos, ..gibt es weniger Solidarität, ..fühle mich verhöhnt, vergessen, verschaukelt, 
hintergangen, mißverstanden, ..fühle mich von den Kindern geliebt
Stolpersteine bei Kategorie 25:
..daß es unter Menschen so viel Haß gibt => 27
Inhaltskategorie 26: Transpersonal
Hier werden Selbstbeschreibungen codiert, die Beschreibungen des Lebens und der 
Lebensweise anderer konkreter Personen beinhalten. Hier sind Wünsche und 
Befürchtungen sowie positive und negative Statements über Nahestehende zu 
finden, ohne daß ein direkter Handlungsbezug zum Befragten selbst hergestellt wird. 
Häufig werden bestimmte Personen auch lediglich als Ergänzung auf einen Induktor 
genannt ohne daß vom Befragten ein weiterer Inhalt angegeben würde.
Beispiele Kategorie 26:
..ich würde die Tochter gerne bei den Olympischen Spielen sehen, ..wäre schön, wenn 
meine Frau wieder gesund wäre, daß mein Mann in Rente geht, ..es ist für mich schwer, 
daß meine Tochter geschieden ist, zu merken, daß meine Söhne sich nicht verstehen, 
wenn meine Kinder leiden, eine pflegebedürftige Frau zu haben, ..daran zu denken, daß 
mein Mann nicht mehr lebt, ..zu sehen, daß meine 3 Töchter arbeitslos sind, ..stolz, daß 
der Sohn ein Haus gebaut hat, daß ich eine tolle Frau habe, ..gesunde Kinder habe, ..stolz 
auf Partner, Kinder, Enkel, ..am wichtigsten ist, daß es meinen Kindern gut geht, die 
Gesundheit der ganzen Familie, meine Familie, ..stört mich, daß die Zukunft der Kinder 
so ungewiß ist, daß meine Töchter eigene Wege gehen, ..ich fühle mich richtig wohl, 
wenn meine Familie sich wohl fühlt, ..wäre schön, wenn die Tochter heiraten würde, 
meine Mutter noch lange lebt, ..zu schaffen macht mir der Tod meines Mannes, Kindes, 
vieler Freunde, ..habe Angst, daß meine Frau ernsthaft krank werden könnte, mein Sohn 
verunglücken könnte, ich meinen Partner verliere, meine Familie verliere.
Stolpersteine bei Kategorie 26:
..stolz, daß ich Kinder habe => 21, aber: stolz, daß ich wohlgeratene Kinder habe =>26 
..stolz, daß ich die Kinder studieren lassen konnte => 24, aber: stolz, daß die Kinder 
studieren => 26
..würde gerne meinen Mann noch haben => 21, aber: schwer daran zu denken, daß mein 
Mann tot ist => 26
.. schwer, daß die Kinder so weit weg wohnen => 21 
Inhaltskategorie 27: Gesellschaft und Nation
Die Aussagen diese Kategorie richten sich nicht auf Verhalten, das dem Befragten 
direkt entgegen gebracht werden, sondern spiegeln häufig Wertungen von sozialen 
Haltungen. Diese Haltungen werden nicht weiter benannten anderen zugeschrieben 
und kommentiert. Es geht häufig um den Umgang der Menschen untereinander und 
darum, daß die Gemeinschaft sich nicht prosozial verhält. Weiterhin werden
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allgemeine Aussagen über den politischen oder moralischen Zustand der 
Gesellschaft codiert sowie Aussagen über die eigene Nationalität. Zu dieser 
Inhaltskategorie gehören Antworten über das gesellschaftliche oder politische 
Engagement der Respondenten, wie z.B. Vereinsarbeit, Umweltschultz und 
Teilnahme an Wahlen.
Beispiele Kategorie 27:
stolz darauf, daß .. ich ein Deutscher bin, .. es stört mich, daß es unter den Menschen so 
viel Haß gibt, ..daß ich den Politikern nicht vertrauen kann, ..daß es so viel 
Arbeitslosigkeit gibt, ..wenn andere sich so unmöglich benehmen, ..daß die Kriminalität 
steigt, ..daß ich in Dresden geboren bin, ..daß für die Jugend die Zukunftsaussichten so 
schlecht sind, ..daß Verhalten der jungen Leute auf der Straße, ..habe mir vorgenommen 
nicht mehr wählen zu gehen, ..festgestellt, daß die ganze Politik ein Sumpf ist, ..stört 
mich, daß Menschen so wenig Verständnis füreinander haben
Stolpersteine bei Kategorie 27:
Es stört mich, .. .wenn andere rauchen. => 30
Es stört mich, ..daß alles so schnell geht, .. daß alles so viel schlechter geworden ist => 30, 
weil der Bezug unklar ist.
Inhaltskategorie 29: Rest Verbundenheit
Hier Aussagen codieren, die auf eine verbundenheitsgerichtete Haltung hinweisen, 
die aber entweder nicht in eine der vorgesehenen Kategorien passen oder die 
Entscheidung nicht sicher ist, zu welcher der vorhandenen Kategorien die Aussage 
gehört.
Inhaltskategorie 30: Rest: weder Individualität noch Verbundenheit 
Inhaltskategorie 40: Verweis au f die A ntw ort eines anderen Induktors 
Inhaltskategorie 41: A ntw ort ist unverständlich, keine Antwort, "weiß nicht"





00 keine Person genannt
01 Partner; Partner und  ich
Wenn aus dem Inhalt ersichtlich ist, daß mit "wir" Partner und  ich gemeint ist, auch mit 
01 codieren. Z.B. Ich bin stolz darauf, daß .. wir unsere Kinder so gut erzogen haben.
03 Familie, Frau und Kinder, Mann und Kinder, Familie und Kinder
auch "wir" mit 03 codieren, wenn nicht deutlich ist, wer genau damit gemeint ist. Z.B. Ich 
fühle mich oft ..gut, wenn wir zuhause sind.
04 eigene Kinder, Schwiegersohn, Schwiegertochter (andere Kinder unter 11 
codieren)
05 eigene Enkel, Urenkel
06 eigene Kinder und Enkel
07 Eltern, Schwiegereltern
08 sonstige konkrete Familienmitglieder: Schwester, Bruder, Nichte, Tante, 
Schwager, ..
09 Freunde, Bekannte
10 Freunde, Bekannte und Familie
11 andere konkrete Personen: Kollegen, Nachbarn, ....
Die Aussagen enthalten häufig eine Kombination von Personen, deshalb wurde für 
diese Fälle eigene Codes auf der Personenliste vorgesehen: P01, P06, P10.
Dimension II 
Evaluation (E)
1 positiv im Sinne der Kategorie
2 negativ im Sinne der Kategorie
3 unbestimmte, ambivalente oder unklare Evaluation im Sinne der Kategorie
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